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Mohamed Sharei Abouzeid & Alaelddin Hussein Rahhal

Abstrak: Penelitian ini mengkaji nilai pedagogis pada ayat tentang waris dalam
Alquran. Sebagain orang beranggapan bahwa ketetapan pembagian waris
dalam Alquran tidak adil dan tidak berprinsip kesetaraan. Dengan metode
induksi dan deduksi penelitian ini berdasarkan pada teks-teks Alquran,
berbagai tafsir, kitab-kitab hadis, fikih, dan berbagai penelitian mutakhir yang
mengkaji topik ini. Peneliti berpegang pada prinsip bahwa setiap ketentuan
syariah memiliki nilai pedagogis. Berdasarkan kajian, peneliti menemukan
bahwa ayat-ayat waris memiliki unsur pedagogis yang dapat memberikan
dampak positif bagi individu dan masyarakat. Pembagian waris berprinsip
pada keadilan yang bergantung pada pemenuhan hak yang didasarkan pada
tugas dan kewajiban yang diberikan kepada masing-masing individu.
Kata kunci: nilai pedagogis, kebijaksanaan legislasi, warisan, Al-Qur'an,
yurisprudensi
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Abstract: This study highlights the pedagogical values of the verses of inheritance
in the Noble Quran for its importance in people's lives, where a problem arose
from some people's perception that dividing the inheritance is an injustice an
inequal to some groups, so it was necessary to connect it to the Sharia purposes
related, and answer the expected question; What are the pedagogical values that
are included in the Inheritance verses. The study relied on the methodology of
induction, analysis and deduction, by referring to the authenticated sources;
texts of the Holy Qur’an, various interpretations, especially those concerned
with jurisprudence in the Qur’an, books of the Prophet’s hadith, and recent
research dealing with the topic or similar topics. The study relies on the theory
that the Sharia rulings often include a pedagogical intent that appears through
the texts imposing these provisions. The study defined the inheritance lingually
and in Jurisprudence terminology, showed its importance, and extracted a set of
pedagogical values in the bequeathing of offspring, ancestors, and siblings. The
most important results of this study are that the verses of inheritance contained
important pedagogical values, that have positive effects on the individual and
society And that the application of these principles would establish the rules of
love and interconnectedness in societies, and that the division of inheritance
is based on the principle of justice, which depends on the delivery of rights to
people to the extent of the tasks and duties assigned to them.
Keywords: pedagogical values, the wisdom of legislation, inheritance, Qur’an,
jurisprudence

ِ
 حيث،القيم الرتبوية من آايت املرياث ألمهيتها يف حياة الناس
َ  هذه الدراسة تربُز:ملخص
تصور بعض الناس أن تقسيم املرياث فيه ظلم لبعض الفئات وعدم
ُّ نشأت مشكلة من
 ما: واجلواب عن التساؤل املتوقع وهو، فاقتضى تبيني املقاصد الشرعية املتعلقة به،مساواة
ِ  واعتم َد.هي القيم الرتبوية اليت تتضمنها آايت املواريث
ت الدراسةُ على منهجية االستقراء
َ َْ
 والتفاسري، ابلرجوع إىل املصادر املعتمدة من نصوص القرآن الكرمي،والتحليل واالستنباط
، وكتب احلديث النبوي الشريف،املختلفة وخاصة ما يهتم منها ابألحكام الفقهية يف القرآن
 وتعتمد الدراسة على نظرية.واألحباث احلديثة اليت تتناول املوضوع أو موضوعات مشاهبة
أن األحكام الشرعية ال ختلو من قصد تربوي يظهر يف أثناء النصوص اليت تفرض تلك
 واستخلصت جمموعة من،ت أمهيته
عرفت الدراسة املرياث لغةً و
ْ ّ وبين،اصطالحا
ً
ّ .األحكام
القيم الرتبوية يف مرياث الفروع واألصول ومرياث الزوجني واإلخوة واألخوات ألم ومرياث
َّ  أ:فتوصلت إىل نتائج أمهها
تتض َّم ُن
َّ ،اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب
َ َن آايت املرياث
َّ  و، هلا آاثرها اإلجيابية على الفرد واجملتمع،قيما تربوية هامة
أن تطبيق هذه املبادئ من شأنه
ً
ِ اعد
ِ احملبة والرت
َّ
 الذي،مبين على مبدأ العدل
اث
ري
امل
تقسيم
أن
و
،اجملتمعات
يف
ابط
و
ق
يرسخ
أ ْن
َ
ٌّ
َ
ٍ
ِ
ِ
.تكاليف وواجبات
يعتمد على إيصال احلقوق إىل أهلها على ق ْدر َما يستحق عليهم من
َ
 أحكام الفقه، القرآن، مواريث، حكمة تشريع، القيم الرتبوية:الكلمات املفتاحية
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اﳌﻘﺪﻣﺔ:
ب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ ،ﳏﻤﺪ ﺻﻠّﻰ ﷲ
اﳊﻤﺪ & ر ّ
ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺮض ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮاﺋﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ
اﳌﺆﻣﻨﲔ؛ ﳌﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﱀ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ ﰲ دﻧﻴﺎﻫﻢ وأﺧﺮاﻫﻢ ،وﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ،أﺣﻜﺎم اﳌﲑاث وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎkﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﺑﻌﺪ
ﻣﻮت ﻣﻮرﺛﻴّﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ أﻣﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻮارﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮرﺛﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺼﺒﺔ اﻟﱵ ﺣﺪّدﻫﺎ ﰲ ﺛﻼث آ:ت ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ! :آ*ؤﻛﻢ وأﺑﻨﺎؤﻛﻢ ﻻ ﺗﺪرون أﻳﻬﻢ أﻗﺮب ﻟﻜﻢ ﻧﻔًﻌﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﷲ إّن
ﷲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴًﻤﺎ ﺣﻜﻴًﻤﺎ" )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ(١١ :

وﻗﺪ ﺣﺴﻢ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻹﻧﺴﺎن ﰲ آzت
اﳌﲑاث وﺟﻌﻠﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻹﳚﺎز واﻹﻋﺠﺎز ،وأﻛﱠﺪ اﻟﺸﺎرع أّن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺣﺪودﻩ،
ﻓﻘﺎل  -ﻋﱠﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋٍﻞ -ﻣﻌِّﻘﺒًﺎ ﻋﻠﻰ آzت اﳌﲑاث! :ﺗﻠﻚ ﺣﺪود ﷲ وﻣﻦ ﻳﻄﻊ
ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺟﻨّﺎت ﲡﺮي ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ اﻷ\ﺎر ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ اﻟﻔﻮز
اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻣﻦ ﻳﻌﺺ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺘﻌّﺪ ﺣﺪودﻩ ﻳﺪﺧﻠﻪ ًbرا ﺧﺎﻟًﺪا ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻪ
ﻋﺬاب ﻣﻬﲔ") ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵzت .(١٤ ،١٣ :وﻗﺪ اﻋﺘﲎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ •ﻣﺮ
ِ
ﺚ
اﻟﻔﺮاﺋﺾ )اﳌﲑاث( ﻋﻨﺎﻳﺔً ﻓﺎﺋﻘﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻟﻘﺪر ﺣﱴ إّ‘ﺎ ﺗْﻌﺪُل ﺛـُﻠُ َ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ:
اﻟﻌﻠﻢ ،وﻫﻲ أّول ﻋﻠﻢ ﻳُﻨﺰع ﻣﻦ اﻟﻨّﺎس وﻳُﻨﺴﻰ .ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ َ
"ﺗﻌﻠّﻤﻮا اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋﻠّﻤﻮﻩ اﻟﻨّﺎس ﻓﺈّﱐ اﻣﺮؤ ﻣﻘﺒﻮض وإّن اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻴُﻘﺒﺾ وﺗﻈﻬﺮ
اﻟﻔﱳ ﺣﱴ ﳜﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻓﻼ ﳚﺪان َﻣﻦ ﻳﻘﻀﻲ kﺎ")اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮي،
اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ،ج ٤ص ،(٣٣٣ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ" :وإذا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﺎﻋﻠﻢ
أّن اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻛﺎن ُﺟّﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻋﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ§ﻢ ،وﻟﻜﻦ اﳋﻠﻖ ﺿﻴّﻌﻮﻩ"
)اﻟﻘﺮﻃﱯ١٣٨٧ ،ﻫـ :ج ٥ص .(٥٦ -٥٥
ﻟﺬﻟﻚ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن أن ﳓﻠّﻞ آzت اﳌﲑاث؛ ﻟﻨﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵzت؛ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ آ¶ر ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ¸ﳋﲑ،
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ﺧﺎﺻﺔ وأّن ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﺎس ﻳﻈّﻦ أّن أﺣﻜﺎم اﳌﲑاث ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻّ ﺣﺴﺎ¸ت وﻗﻮاﻧﲔ
رzﺿﻴﺔ ﻻ ﳎﺎل ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأﺳﺌﻠﺘﻪ:
ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﺑﺮاز اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ آzت اﳌﲑاث وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻵﰐ:
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ آzت اﳌﲑاث؟
وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ؟
 -١ﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل؟
 -٢ﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺰوﺟﲔ واﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم؟
 -٣ﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻼﻟﺔ وﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب؟
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ:
 -١ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل ﻟﻴﻠﺘﺰم اﳌﺴﻠﻤﻮن kﺎ.
 -٢ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺰوﺟﲔ واﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﱰﺑﻴﺔ
اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻘﻮﱘ ﺳﻠﻮﻛﻪ.
 -٣ﻋﺮض اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻼﻟﺔ وﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب
•ﺳﻠﻮب ﺗﺮﺑﻮي؛ ﻟﻴﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن.
أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
 -١اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ آzت اﳌﲑاث وﻋﺮﺿﻬﺎ •ﺳﻠﻮب ﺗﺮﺑﻮي ،ﳌﺎ ﳍﺎ
ﻣﻦ أﺛﺮ ﻓّﻌﺎل ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد واÅﺘﻤﻊ.

 -٢ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض واﻟﻌﺼﺒﺎت ،اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺣﻖ اﳌﲑاث ﺑﻌﺪ
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ﻣﻮت ﻣﻮرﺛﻴّﻬﻢ ،ﺗﻮﺿﻴًﺤﺎ ﺗﺮﺑﻮً zﻳﺘﻀﻤﻦ إﺑﺮاز اﻷﻧﺼﺒﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.

 -٣ﻧﻈًﺮا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد دراﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎول آzت اﳌﲑاث ﺗﺮﺑﻮًz؛ وﻇﻦ اﻟﺒﻌﺾ أّن اﳌﲑاث
ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻّ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻸﻧﺼﺒﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓﻴﺴﻬﻢ
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻵzت اﳋﺎﺻﺔ ¸ﳌﲑاث.
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ¸ ،ﺳﺘﻘﺮاء اﻵzت اﻟﱵ
ﺑﻴﻨﺖ أﺣﻜﺎم اﳌﲑاث ،ﻣﻊ اﻻﺳﱰﺷﺎد ﺑﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﻔﻘﻪ
واﻟﱰﺑﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﻤﲑاث ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
ﻣﻦ آzت اﳌﲑاث ،واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳊِﻜﻢ اﻹﳍﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﲑاث ،وإﺑﺮاز أﻫﻢ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻵzت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ¸ﳌﲑاث.
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ:
ورد ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻫﻲ :ﻗﻴﻢ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻣﲑاث .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ :ﻳﻘﺼﺪ kﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ آzت اﳌﲑاث ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف ،واﲡﺎﻫﺎت،
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻵzت.
اﳌﲑاث :ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺧﻠﱠﻔﻪ ﺑﻌﺪ ﳑﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل أو
ﺼﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻠِﻖ ﺣِّﻖ ﺷﺨﺺ آَﺧَﺮ ﺑﻌﲔ
ﺣﻘﻮق .أو ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ اﳌﻴﺖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﺧﺎﻟ ً
ﻣﻦ اﻷﻣﻮال.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﰲ ﺣﺪود اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﲑاث ﺗﺒّﲔ
أّن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺗﺮﺑﻮً ،zوﻟﻜﱠﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮاﺟﻊ
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واﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻓﻘﻬﻴًﺎ ،وذﻛﺮت اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﳉﺪاول ،وﱂ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻪ
¸ﻟﺒﻌﺪ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ:
 -١اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ آzت اﳌﻮارﻳﺚ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ§ﺎ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﺼﺎﱀ ﺑﻦ ﺷﻨﻴﻒ ﳏﻤﺪ اﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﺳﻨﺔ ١٤٢٥ﻫـِ ،ﰲ ﻛﻠﻴﺔ
ﺼٌﻞ ﻫﺪف إﱃ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺪﻻﻻت
ﺚ ُﻣَﻔ ﱠ
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮىَ ،وُﻫَﻮ َْﲝ ٌ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻵzت اﳌﻮارﻳﺚ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﳌﻌﺎﻣﻼت
واﻷﺧﻼق) .اﳌﺎﻟﻜﻲ١٤٢٥ ،ه(
وﻗﺪ أﻃﻨﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ووﺳﻊ ﺑـﺤﺜﻪ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎت ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﲝﺜﻪ،
ﻓﺄﺗﻰ ﺑـﻤﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إﻳـﻤﺎﻧﻴﺔ وأﺧـﻼﻗﻴﺔ ،وأﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻴﺔ دون
أن ﻳﺮﺑﻂ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﻔﺎﻫﻴﻢ وآcت اﳌﻮارﻳﺚ ،وﻻ ﻳﻮﺿﺢ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻵcت اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﻛﻤﺎ ﲤﱠﺤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﰲ رﺑﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﳊﺮﻳﺔ sﻵcت اﻟﻜﺮﳝﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﻗﻴﻢ
اﻟﻌﺪل واﳌﺴﺎواة ،وادﻋﻰ أن اﻵcت ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﲑاث ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎواة اﳌﻄﻠﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺗﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻮرة ﻇﺎﻫﺮة •cت اﳌﻮارﻳﺚ إﻻ ﰲ ﺣﻮاﱄ ﲬﺲ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﲔ اﺳﺘﻨﺘﺎًﺟﺎ ،واﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﲨﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻊ ﺟًﺪا ﰲ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ودراﺳﺔ ﻗﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺢ ﻋﺎدة ﰲ ﺑﻴﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
sﻵcت اﻟﻜﺮﳝﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ أﺛﺮ ﺗﺮﺑﻮي ﻇﺎﻫﺮ ﰲ اﳌﻜﻠﻔﲔ.
ﺚ
 -٢اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ آzت اﳌﻮارﻳﺚ ،ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻲ اﳉﺎك ،وﻫﻮ ﲝ ٌ
ﺗﻜﻤﻴﻠﱞﻲ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺳﻨﺔ
٢٠٠٥م ،وﻫﻮ ﲝﺚ دراﺳﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮر ،وﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ )ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺨﺮج( ،وﻗﺪ اﺗﺼﻠﺖ ¸ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﱂ أﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺒﺤﺚ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﻪ ﺳﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ ﺳﺠﻞ ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺬﻛﻮرة) .اﳉﺎك(٢٠٠٥ ،
 -٣ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﺷﺮح آcت اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻟﻺﻣﺎم أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ وﻗﺪ
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ﲢﱠﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ آzت اﳌﲑاث ،ﻓﺘﺤﱠﺪث ﺑﺪاﻳﺔً ﻋﻦ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ
اﻷوﻻد ،وﻗّﺴﻤﻪ إﱃ ﻓﺼﻮل ،ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
أﺣﻜﺎم اﳌﲑاث ،ﰒﱠ ﲢﱠﺪث ﻋﻦ أﺑﻮاب أﺧﺮى ﻣﺘﻔِّﺮﻗﺔ ،ﻛﻞ ¸ب ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻮل،
ﺷﺎرًﺣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ¸ﻟﺒﺎب) .اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ١٤٠٥ ،ﻫـ(

وﺳﻨﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان )اﳊﻜﻤﺔ
ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ ¸ﻷوﻻد( ﻣﻦ ﺑﻴﺎن أﺳﺮار ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ!ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﷲ"
)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ ،(١١ :وﺳﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻔﻆ اﻟﻮﻟﺪ دون اﻻﺑﻦ ،وﺳﺮ ﺗﻘﺪﱘ
اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱠﺪﻳﻦ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت وأﺳﺮار ﰲ آzت اﳌﲑاث.
 -٤ﻛﺘﺎب ﻣﲑاث اﳌﺮأة وﻗﻀﻴﺔ اﳌﺴﺎواة ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎن ،وﻗﺪ ﲢﱠﺪث
ﻓﻴﻪ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻦ ﺣﻖ اﳌﺮأة ﰲ اﳌﲑاث ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﺬﻛﺮ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ
ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮأة ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺟﻞ ،واﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻠﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺮث أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ،وﻣﱴ ﺗﺮث ﻫﻲ وﻻ ﻳﺮث ﻫﻮ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﰲ
أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ .أﱠﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮﺑﻮً ،:ﻓﻘﺪ
أﻓﺪ~ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺣﺎﻻت ﻧﺼﻴﺐ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﳌﲑاث ،وﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة) .ﺳﻠﻄﺎن(١٩٩٩ ،

 -٥ﲝﺚ ﻣﲑاث اﻷﻧﺜﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﲑاث اﻟﺬﻛﺮ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎرة ،ﰲ ﻛﺘﺎب
»ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﺳﻼم ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟـﻤﺸﻜ ـﻜﲔ« ،إذ اﺣﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒٍﻊ وأرﺑﻌﲔ ﺷﺒﻬﺔً ،رد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻗﺪ ُرﺗﺒّﺖ
اﻟﺸﺒﻬﺎت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﱰﺗﻴﺐ اﻷﲰﺎء ،وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﳍﺠﺎﺋﻲ) .ﻋﻤﺎرة،
١٤٢٧ه(
واﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﺎﺋﺔ وﻫﻲ

)ﻣﲑاث اﻷﻧﺜﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﲑاث اﻟﺬﻛﺮ( ،ﺣﻴﺚ رّد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﻴﺎن أّن اﻟﻔﻘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ اﳌﲑاث ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أّن اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﰲ أﻧﺼﺒﺔ اﻟﻮارﺛﲔ واﻟﻮارˆت ﻻ

ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺬﻛﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔ ،وإﳕّﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮرﻳﺚ ِﺣﻜﻢ
إﳍﻴﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪ ر‹ﻧﻴّﺔ ،ﻗﺪ ﺧﻔﻴﺖ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹ~ث ﰲ
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ﺿﺢ أﱠن اﻟﺘﻔﺎوت
ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳌﲑاث ﺷﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻹﺳﻼم ،وو ﱠ
ﺑﲔ أﻧﺼﺒﺔ اﻟﻮارﺛﲔ واﻟﻮارJت ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳌﲑاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﲢﻜﻤﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ،أوﳍﺎ:
درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﻮارث ذﻛًﺮا ﻛﺎن أم أﻧﺜﻰ ،وﺑﲔ اﳌﻮِّرث اﳌﺘﻮﱠﰱ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ اﻟﺼﻠﺔ
زاد اﻟﻨﺼﻴﺐ ﰲ اﳌﲑاث .وJﻧﻴﻬﺎ :ﻣﻮﻗﻊ اﳉﻴﻞ اﻟﻮارث ﻣﻦ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻸﺟﻴﺎل،
ث اﻟﺒﻨﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻓﻤﺜًﻼ :ﺑﻨﺖ اﳌﺘﻮﱠﰱ ﺗﺮث أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أِّﻣﻪ ،وﻛﻼﳘﺎ أﻧﺜﻰ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗَِﺮ ُ
اﻷب .وˆﻟﺜﻬﺎ :اﻟﻌﺐء اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮارث ﲢﱡﻤﻠَﻪ،
واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺣﻴﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻫﺬا ﻫﻮ أﻫﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﺜﻤﺮ ﺗﻔﺎوً— ﺑﲔ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻔﺎوت ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻠﻢ ﻟﻸﻧﺜﻰ ،وﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺣﺎﻟﺔ œﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ
ث ﻧﻈﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ث ﻫﻲ وﻻ ﻳَِﺮ ُ
اﳌﺮأة ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ،أو ﺗَِﺮ ُ
ث ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮأة ﻧﺼﻒ ﻣﲑاث اﻟﺮﺟﻞ )ﻋﻤﺎرة١٤٢٧ ،ه ،ص
أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﳏﺪّدة ﺗَِﺮ ُ
 .(٥٥٩-٥٥٦وﻳﻠﺘﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ آ•ت اﳌﲑاث) .ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ(١١ :

وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﲢﺪﻳًﺪا اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ آzت اﳌﻮارﻳﺚ واﻟﱵ
ﳍﺎ äﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﱰﺑﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﻗﻰ ¸Åﺘﻤﻊ
وﺗﻘﻮي اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻨﻪ ،وﻻ ﻳﺘﻄﺮق إﱃ أﲝﺎث ﺧﺎرج اﳍﺪف اﶈﺪد إﻻ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ
ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﳊﺎﺟﺔ.

ﲤﻬﻴﺪ

ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﲑاث وأﳘﻴﺘﻪ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ
ﺑﻴﺎن اﳌﲑاث ﻟﻐﺔً واﺻﻄﻼًﺣﺎ¸ ،ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻴﺎن أﳘﻴﺘﻪ ،وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ،ﻣﻦ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻟﻴَْﺴُﻬَﻞ ﻓﻬُﻢ اﻟـﻤﲑاث ،وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.
أوًﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﲑاث ﻟﻐﺔً
ﺖ واِرﺛَﻪُ َﻣﺎﻟَﻪُ :أي ﺗَـَﺮَﻛﻪُ ﻟﻪ ،وأَْوَرﺛَﻪ
ث اﻟﺸﻲءَ ،وأْوَر َ
ث أ¸ﻩ ،وَوِر َ
"ﻣﻦ َوِر َ
ث اﳌﻴِّ ُ
ث ِﺻَﻔﺔٌ ِﻣﻦ ﺻﻔﺎ ِ
تﷲ
ﺻُﻞ اﳌﲑاث ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء؛ ﻷّن اﻟﻮاِر َ
اﻟﺸﻲءَ :أَْﻋَﻘﺒَﻪُ إzﻩ ،وأَ ْ
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ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ،وﻫﻮ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،أي اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻨﺎء اﳋﻠﻖ" )اﻟﺰﺑﻴﺪي١٣٨٩ ،ه:
ج ،٥ص .(٣٨٣ -٣٧٩

vﻧﻴًﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﲑاث اﺻﻄﻼًﺣﺎ

اﳌﲑاث "ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ") ،اﳉﺮﺟﺎﱐ،
١٤١٩ه  ،-ص  (١١٨وﻫﻮ"ﻣﺎ ﻳﱰﻛﻪ اﻟـﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻳﺜﺒﺖ
ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ" )ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد١٣٩٥ ،ه ،ص  ،(١واﻟـﻤﲑاث ":ﻋﻠﻢ •ﺻﻮل ﻣﻦ
ﻓﻘﻪ وﺣﺴﺎب ﺗﻌّﺮف ﺣﻖ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘـﺮﻛﺔ واﻟـﺤﻘﻮق" )اﳋﺮﺷﻲ،
ج ،٨ص ،١٩٦واﻟﺸﻤﺎع١٤١٦ ،ه ،ص  ،(١٩١وﻟﻪ أﻟﻔﺎظ" ،ﻣﻦ ِوْرث،
وﺗـَُﺮاث ،وإِْرث :وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻲءُ ﻟﻘﻮم ،ﰒﱠ ﻳﺼﲑ إﱃ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺐ أو
ﺳﺒﺐ")اﻟﺸﺮ¸ﺻﻲ١٤٠١ ،ه ،ص  ،(٤٤٦ﻓﺎﳌﲑاث :ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﱰﻛﻪ اﳌﻴﺖ ﻣﻦ
أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺗّﻮزع ﺑﲔ اﻟﻮرﺛﺔ ،ﻛٌﻞ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ
ت اﻟﻜﺮﳝﺔُ .وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﲑاث ﻋﻠﻢ اﳌﲑاث ،واﻹرث،
اﳌﻴﺖ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻵُ z
وﻻ ُﻣَﺸﺎﱠﺣﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح.
vﻟﺜًﺎ :أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﲑاث وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ

•ﰐ أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﲑاث ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎًﻣﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱰﻛﺔ ﺑﲔ أﻗﺎرب اﳌﺘﻮﱠﰱ ،وﻣﻦ
ﰒﱠ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻤﺎع ،وﻳﻨﻬﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻷﱠن أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺟﺎءت
ﻣﻔﺼﻠّﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺣﻜﻴﻢ ﺧﺒﲑ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪاﺳﺔ ،وﻳﻮﺟﺐ اﺣﱰاﻣﻬﺎ
ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳋﻠﻖ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﱠن أﳘﻴﺘﻪ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ¢ﺣﺪى زﻳﻨﱵ اﳊﻴﺎة
اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻫﻮ اﳌﺎل ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ! :اﳌﺎل واﻟﺒﻨﻮن زﻳﻨﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ"
)ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ،آﻳﺔ .(٤٦
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﲑاث

•ﰐ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﲑاث ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ:
 -١رﱠﻛﺰت آ:ت اﳌﲑاث ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،واﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺎل ،ﻓﻨﺼﻴﺐ ﻛﻞ
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واﺣﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮة اﻟﺼﻠﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
‹ﻹﻧﻔﺎق أﻛﺜﺮ ،ﻓﻨﺼﻴﺒﻪ أﻛﺜﺮ) .اﻟﺸﺪﻳﻔﺎت١٤٢٨ ،ه ،ص .(١٩
 -٢ﻋﻤﺎرة اﻷرض ،وﳕﻮ اﳊﻀﺎرة ،وﳘﺎ ﻫﺪﻓﺎن ﻣﻦ أﻫﺪاف وﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ
اﻷرض ،وﳘﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات ،ﻓﺒﺪو-ﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳊﻀﺎرة أن ﺗﻨﻤﻮ ،وﻻ
ﻟِﻌُْﻤﺮاٍن أن ﻳﺰدﻫﺮ ،وﻻ ﺑُﱠﺪ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﺮوات ﻣﻦ دواﻓﻊ ﺗـُﺤِّﻔُﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ
ﺑﺬِل اﳉﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪواﻓﻊ إﺣﺴﺎس اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﳚﲏ اﻟﺜﺮوة
•ﱠن ﺛﺮوﺗﻪ اﻟﱵ ﺟﻨﺎﻫﺎ ﺳﺘﺆول إﱃ ﻣﻦ ﻳﺮﺛﻪ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ ،اﻷﻗﺮب ﻓﺎﻷﻗﺮب ،ﻓﻠﻮ
َﻋﻠَِﻢ أﱠن ﺛﺮوﺗﻪ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ أوﻻدﻩ ،وأﻗﺎرﺑﻪ ،ﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻗﻨﻊ ﺑـﻤﺎ
ﻳﺴﱡﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﺤﺴﺐ.

 -٣أﱠن اﻧﺘﻘﺎل اﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ إﱃ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﳌﲑاث ﻋﺎﻣﻞ أﻣﺎن
واﺳﺘﻘﺮار ﻧﻔﺴﻲ ﺑﲔ اﳌﻮِّرث واﻟﻮارث ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻓﻼ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻮِّرث
¸ﻟﺮاﺣﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ إﻻﱠ إذا ﻋﺎش ﻗﺮﻳﺒﻪ اﻟﻮارث ﰲ ﺳﻌﺎدة ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﻌﺪ
ﻣـﻤﺎﺗﻪ) .أﺑﻮ ﳛﲕ ،ص .(١٣
 -٤ﺗﻔﺘﻴﺖ اﳌﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس؛ ﻟﻜﻴﻼ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺜﺮوة ﰲ أَﻳْﺪي ﻗِﻠﱠٍﺔ ﳏﺪودٍة ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎس،
ﻓﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻏﲑﻫﻢ ،إذ اﳌﺎل إذا ﻗُِّﺴَﻢ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎس ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ أو ﻧﺴ ٍ
ﺐ؛ زادت أواﺻﺮ اﶈﺒﺔ واﳌﻮدة ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وزادت اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻋّﻤﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد.

اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل

ص اﻟﻘﻴِﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳِﺔ ﰲ آﻳﺔ اﳌﲑاث اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻮرة
ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﻼ َ
اﻟﻨﺴﺎء ،إذ ﺑﺪأت اﻵﻳﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع ،ﰒﱠ ﺑﻴﱠـﻨَﺖ ﻣﲑاث اﻷﺻﻮل ﻷﻧـﻬﻤﺎ
ﻋﻤﻮدا اﻟﻨﺴﺐ اﻷﻋﻠﻰ واﻷدﱏ ،ﻓﺎﻟـﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮرﻳﺚ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻔﺮوﻋﻪ وأﺻﻮﻟﻪ
إن وﺟﺪوا ،وﻛﺬﻟﻚ ðرث اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻪ وأﺻﻮﻟﻪ إن وﺟﺪوا .وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
ﺟﺎء ﰲ آﻳﺔ اﳌﻮارﻳﺚ اﻷوﱃ ،وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ،ﻣﻊ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺒﺤﺚ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻵﻳﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع

أوًﻻ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ!:ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﷲ"
ﺑﺪأت اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل ﺑﻌﺒﺎرة:
!ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﷲ" ،وﻣﺎدة )ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ( ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ :وﻫﻲ "ﻃﻠﺐ ﻣﻘﱰن
ﺑﻮﻋﻆ ﻓﻴﻪ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ،ﻳﻘﻮل اﻟﺮاﻏﺐ ﰲ ﻣﻔﺮداﺗﻪ ":اﻟﻮﺻﻴﺔ :اﻟﺘﻘﱡﺪم إﱃ اﻟﻐﲑ
ﲟﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﱰً ñﺑﻮﻋﻆ ،ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ :أرض واﺻﻴﺔ ،ﻣﺘﺼﻠﺔ اﻟﻨﺒﺎت" )اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،
١٣٨١ه ،ص (٥٢٥
واﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﺎر" :ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ إﱃ ﻏﲑك ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ أو اﻟﺒﻌﻴﺪ" )رﺿﺎ ،ج ٤ص (٤٠٤
واﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﲨﻠﺔ! :ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﷲ" ﳚﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ،ﷲ ﻋّﺰ
وﺟﻞ؛ وذﻟﻚ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱠﺮ̧ﱠ ﻧﻴﺔ ،وأﱠﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع )ﻳﻮﺻﻲ( ﻓﻴﺪﱡل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﱡﺪد ،واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺼﻮرة ،وﺟﺎء •ﺳﻠﻮب اﳋﻄﺎب ،وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ إذا وﺟﺪñ
اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ﻳﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺳـﺮ اﻟﺒﺪء ﺑـﻬﺬﻩ اﻟـﺠﻤﻠﺔ ،وﻳﺸﲑ إﱃ ﺑﻌـﺾ اﻟﻠﻔﺘﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
ت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﱠﻪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ
ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﳍﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ،إذ ﻳﻘﻮل" :ﰒﱠ إﱐ ﻧﻈﺮ ُ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻼل ،وﺣﺮام ،وﺣﺪود ،وأﺣﻜﺎم ،ﻓﻠﻢ ﳒﺪﻩ اﻓﺘﺘﺢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲟﺎ
اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻪ آﻳﺔ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ،وﻻ ﺧﺘﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻗﺎل ﰲ أوﳍﺎ:
!ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﷲ ﰲ أوﻻدﻛﻢ" ﻓﺄﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ ﻣﻮ ٍ
ص؛ ﺗﻨﺒﻴًﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ أوﺻﻰ ﺑﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻋﺪﻟﻪ ورﲪﺘﻪ ،أﻣﺎ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠَﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﺗﻀﻤﻨّﻪ أﻣﺮﻩ ﻣﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻮِّرﺛﻮن اﻟﻜﺒﺎر ،وﻻ ﻳﻮِّرﺛﻮن اﻟﺼﻐﺎر ،وﻳﻮِّرﺛﻮن اﻟﺬﻛﻮر وﻻ ﻳﻮِّرﺛﻮن
اﻹñث ،وﻳﻘﻮﻟﻮن :أﻧﻮِّرث أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻛﺐ اﻟﻔﺮس ،وﻻ ﻳﻀﺮب ¸ﻟﺴﻴﻒ،
وﻳﺴﻮق اﻟﻐﻨﻢ؟ ﻓﻠﻮ َوَﻛﻠَﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ آراﺋﻬﻢ وﺗﺮﻛﻬﻢ ﻣﻊ أﻫﻮاﺋﻬﻢ ﳌﺎﻟﺖ kﻢ
اﻷﻫﻮاء ﻋﻨﺪ اﳌﻮت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﲔ دون ﺑﻌﺾ ،ﻓﺄﱠدى ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﺸﺎﺟﺮ،
واﻟﺘﺒﺎﻏﺾ ،واﳉﻮر ،وﻗﻠﺔ اﻟﻨﺼَﻔﺔ ،ﻓﺎﻧﺘﺰع اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ورﱠدﻫﺎ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ دو‘ﻢ
ﺑﻌﻠﻤﻪ ،وﺣﻜﻤﻪ" )اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ١٤٠٥ ،ه ،ص .(٢٧
ِ
ﲔ ،وﱂ ﻳـَْﻌَﻬْﺪ kﺬا اﳋﻄﺎب إﱃ
وﻗﺪ ﺗﻜﱠﻔَﻞ ﷲ -ﻋﱠﺰ وﺟﱠﻞ -ﲟﺨﺎﻃﺒﺔ اﳌَﻜﻠﱠﻔ َ
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ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ؛ ﻷﻧﱠﻪُ أﻋﻠُﻢ ﲟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد وﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ،
رﺳﻮﻟﻪ َ
س ﻣﻔﻄﻮرةٌ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺸﺎﺣﻨﺔ واﻟـﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟـﻤﺎل؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء
وﻷﱠن اﻟﻨﻔﻮ َ
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑـﻠﻔﻆ) :ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ( ﳌﺎ ﻳﺘﻀﱠﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘَـﻠَﻄﱡ ِ
ﻒ ﻣﻊ اﳌﺨﺎﻃﺐ ،ﻓﺎ& ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ِ
ﲔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ أﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﻹﻧﺴﺎن ،واﳌﺎل،
وﺗﻌﺎﱃ ،وﻫﻮ اﳋﺎﻟﻖ ،ﻻ õﻣﺮ اﳌَﻜﻠﱠﻔ َ
وﻛ ِﻞ ﺷﻲء ﰲ اﻟﻜﻮن ،وﻟَِﻜﻨﱠﻪُ -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ -ﻳﻌﻠﻤﻨّﺎ kﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻠﱠِﻄﻴ ِ
ﻒ؛
ّ
ﻟﺘَـﺘََﺤﱠﺮَك ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ اﻟﺮﲪﺔُ ﺑﻔﻠﺬات أﻛﺒﺎد ñﻣﻦ اﻟﺒﻨﲔ واﻟﺒﻨﺎت.
وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨّﺘﻬﺎ ﲨﻠﺔ !ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﷲ"ُ :ﻣـﺨﺎﻃﺒﺘﻬﺎ
ﻟﻌﺪة أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ؛ ﻟﺘﺤِّﺮَك ﺳﻮاﻛَﻦ ﻗﻠﻮkﻢ ،ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ" :ﻓﻘﺪ ﺟﺎء
اﳋﻄﺎب ﻋﺎًﻣﺎ ﰲ اﳌﻮﺗﻰ اﳌﻮِّرﺛِﲔ ،واﳋﻠﻔﺎء اﳊﺎﻛﻤﲔ ،وﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻫﻮ ﻓَﱞﻦ
ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﺧﻄﺎب اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ" )اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ١٩٧٢ ،م ،ج ١ص .(٣٣١

ب(؛ ﻹﻟﻘﺎء
وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ أﻳ ً
ﻀﺎ ﳎﻲء ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ !ﷲ" دون ﻟﻔﻆ )اﻟﺮ ِّ
ِ
ب( إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﲜﺎﻧﺐ
اﳌﻬﺎﺑﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ،ﻓَﻤَﻦ اﳌﻌﻬﻮد وروُد اﺳِﻢ )اﻟﺮ ِّ
اﻟِّﺮَﻋﺎﻳِﺔ واﻟﻌِﻨَﺎﻳِﺔ ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﱂ ﻳﻘﻞ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ) :ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ رﺑﻜﻢ( ،وإﳕﺎ
ﺟﺎء ¸ﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ؛ وذﻟﻚ ﻟﻌﻈﻢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أواﻣﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﲔ ،ﻣﻦ
اﳊﱠﻜﺎم واﶈﻜﻮﻣﲔ ،واﳌﻮِّرﺛﲔ .وﻟﺬﻟﻚ ﻣﱴ أراد ﷲ ﺗﻌﺎﱃ "ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷﻣﺮ ﺟﺎء kﺬا
اﻻﺳﻢ ﻇـ ـﺎﻫـ ـًﺮا؛ ﻷﻧّﻪ أﻫﻴﺐ أﺳـﻤـ ـﺎﺋﻪ ،وأﺣّﻘ ـﻬﺎ ¸ﻟﺘﻌﻈ ـﻴﻢ" )اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ١٤٠٥ ،ه،
ص  ،(٣٤ﻟﻴﺒﺎدر اﻟـﻤﺨﺎﻃﺒﻮن إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﺈّن ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ-
ﻫﻮ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻮارﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ أﻋﻠﻢ ﲟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد .وﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ اﳋَِﲑةُ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ أو ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﺑﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﲟﻌﲎ
اﻟﻔﺮض ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺧﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ! :ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﷲ".
vﻧﻴًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﰲ أوﻻدﻛﻢ"

اﻷوﻻد ﻫﻢ ﻓﻠﺬات اﻷﻛﺒﺎد ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت ،ﻓﻠﻮ äﻣﻠﻨﺎ ﺣﺮف اﳉﺮ )ﰲ(
ﳒﺪ ﻓﻴﻪ دﻻﻻت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻗﻴّﻤﺔ "ﻷﱠن )ﰲ( ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ اÅﺎزﻳﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻮﺻﻴّﺔ ﻛﺄّ‘ﺎ
ﻣﻈﺮوﻓﺔ ﰲ ﺷﺄن اﻷوﻻد؛ ﻟﺸّﺪة ﺗﻌﻠّﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺼﺎل اﳌﻈﺮوف ¸ﻟﻈﺮوف ،وﳎﺮورﻫﺎ
ﳏﺬوف ،ﻗﺎم اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻟﻈﻬﻮر أﱠن ذوات اﻷوﻻد ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻇﺮﻓًﺎ ﻟﻠﻮﺻﻴﱠﺔ،
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ﻓﺘﻌﱠﲔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻀﺎف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ دﻻﻟﺔ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ :ﰲ إرث أوﻻدﻛﻢ،
ﻓﺠﻌﻠﺖ اﻟﻮﺻﻴﱠﺔ ﻣﻈﺮوﻓﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن؛ ﻟﺸﱠﺪة ﺗﻌﻠﱡِﻘﻬﺎ ﺑﻪ واﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ" )اﺑﻦ
ﻋﺎﺷﻮر ،ج ٢ص .(٢٥٧
وﳎﻲء ﺣﺮف اﳉﺮ )ﰲ( ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء ﻷّن ﻫﺬا اﳊﺮف ﻳﺪﱡل ﻋﻠﻰ
اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ،وأﱠﻣﺎ اﻟﺒﺎء ﻓﻼ ﻳﺪﱡل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻜﺄﱠن اﻷوﻻد ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت ،ﻗﺪ
ﺺ أوﻻدﻛﻢ
ﺻﺎروا ﻇﺮﻓًﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻹﳍﻴﺔ ،أي أّ‘ﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ðرث اﻷوﻻد ،وﲣ ﱡ
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﻼﺑﻜﻢ ،ﻓﺎﲰﻌﻮا ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻃﺒﱠـُﻘﻮﻫﺎ؛ ﻷﱠن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﺸﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ،
أو ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻨﻜﻢ ،ﺑﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ •وﻻدﻛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻠﺬات أﻛﺒﺎدﻛﻢ.
وأّﻣﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ )أوﻻدﻛﻢ( ،ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻷوﻻد إﱃ آ¸ﺋﻬﻢ
ﲔ ﻣﻊ أﻧﻪ أﺿﺎف اﻟﻮﺻـ ـﻴﱠﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ دوﻧـﻬﻢ؛ وذﻟﻚ ﻷّن اﻟﻮﻟـ ـﺪ
ﰲ ﺿﻤﲑ اﻟـﻤﺨـﺎﻃَﺒِ َ
ﻋﻠﻰ رﻏﻢ أﻧﱠﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻟﻜﱠﻦ ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -أرﺣﻢ ﺑِـﻬﺬا اﻟﻮﻟـ ـﺪ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ،
ﺼﺎ ﻳﻘﻮل ﻵﺧﺮ :أوﺻﻴﻚ ﺧًﲑا •وﻻدك ،ﺑﻞ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ:
وﻣﻦ أﻣﻪ ،ﻓﻼ ﳒﺪ ﺷﺨ ً
أوﺻﻴﻚ ﺑﻮﻟﺪي ﺧًﲑا؛ وذﻟﻚ ﻷﱠن اﻟﻮاﻟﺪ أرﺣﻢ ¸ﺑﻨﻪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﻜﱠﻦ ﷲَ -ﻋّﺰ
ﺻﻰ اﻵ¸ء واﻷﻣﻬﺎت
ب اﻷوﻻد أرﺣُﻢ kﻢ ﻣﻦ آ¸ﺋﻬﻢ ،وأﻣﻬﺎ§ﻢ؛ ﻟﺬﻟﻚ و ﱠ
وﺟﻞ -ر ﱠ
•وﻻدﻫﻢ ﺧًﲑا )اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ١٤٠٥ ،ه ،ص .(٣٠
vﻟﺜًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻮرﻳﺚ اﻟﱠﺬَﻛِﺮ ِﻣﺜَْﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ
ﺑﻌﺪ إﲨﺎل اﻟﻮﺻﻴﺔ ¸ﻷوﻻد ﰲ أول اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﻋﺮض ﷲ -ﻋﱠﺰ وﺟﱠﻞ-
ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع ﺗﻔﺼﻴًﻼ ،وﺟﺎء ﻫﺬا اﳌﲑاث ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ،ﻓﺘﻀﻤﻨﺖ
ﲨﻠﺔ !ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ" ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹñث ﳎﺘﻤﻌﲔ.
وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﲨﻠﺔ !ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ" ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ أﱠن اﳌﲑاث
ﻟﻠﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ¸ﻟﺒﻠﻮغ .ﻓﺈذا اﺳﺘﻬﱠﻞ اﻟـﺠﻨﲔ ﺻـ ـﺎرًﺧﺎ اﺳﺘﺤـ ـﻖ اﻟـﻤﲑاث،
ﻒ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺮوف ﰲ
ﺑﻞ وإن ﻛﺎن ﺟﻨﻴﻨًﺎ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻳُﻮﻗَ ُ
ﺣﺴﺎب اﳌﻮارﻳﺚ ،واﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺟﻌﻞ ﺣﻆ اﻟﺬﻛﺮ ﻛﺤﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ :ﻫﻲ أﱠن اﻟﺬﻛﺮ
ﳛﺘﺎج إﱃ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻠﻰ زوﺟﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ﺳﻬﻤﺎن ،وأﻣﺎ اﻷﻧﺜﻰ ﻓﻬﻲ
ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺰوﺟﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ )رﺿﺎ ،ج ٤ص .(٣٣٢
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ﻓﺄَْﺧُﺬ اﻟﺒﻨﺖ ﻧﺼﻴﺒًﺎ واﺣًﺪا ،واﻟﱠﺬَﻛِﺮ ﻧﺼﻴﺒﲔ اﺛﻨﲔ ،ﻓﻴﻪ ﺗﻮازن وﻋﺪل ﻋﻨﺪ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ أﻋﺒﺎء اﻟﱠﺬَﻛِﺮ ،وأﻋﺒﺎء اﻷﻧﺜﻰ ،ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،واﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
راﺑًﻌﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻓﺈن ﻛّﻦ ﻧﺴﺎًء ﻓﻮق اﺛﻨﺘﲔ ﻓﻠﻬّﻦ ﺛﻠﺜﺎ ﻣﺎ ﺗﺮك"

ﻳﺪﱡل ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ اﻟﻘﺮآﱐ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺒﻨﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﲑاث ﺣﺎل
ﺻﻠﱠﻰ
اﻧﻔﺮادﻫﱠﻦ ،وﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﺎءت اﻣﺮأة ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ إﱃ رﺳﻮل ﷲ َ
ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ z :رﺳﻮل ﷲ ،ﻫﺎùن اﺑﻨﺘﺎ ﺳﻌِﺪ ﺑِْﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،ﻗُﺘَِﻞ أﺑﻮﳘﺎ ﻣﻌﻚ
ﰲ ﻳﻮم أُُﺣٍﺪ ﺷﻬﻴًﺪا ،وإﱠن ﻋﻤﻬﻤﺎ أﺧﺬ ﻣﺎﳍﻤﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺪع ﳍﻤﺎ ﻣﺎًﻻ وﻻ ﻳﻨﻜﺤﺎن إﻻﱠ
وﳍﻤﺎ ﻣﺎٌل ،ﻗﺎل :ﻓﻘﺎل" :ﻳﻘﻀﻲ ﷲ ﰲ ذﻟﻚ" ،ﻓﻨﺰﻟﺖ آﻳﺔ اﳌﲑاث ،ﻓﺄرﺳﻞ رﺳﻮل
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ إﱃ ﻋﻤﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎل ":أﻋِﻂ اﺑﻨﱵ ﺳﻌﺪ اﻟﺜﻠﺜﲔ وأﻣﻬﻤﺎ اﻟﺜﻤﻦ
ﷲ َ
وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻬﻮ ﻟﻚ" (١).ﻓﺎﻟﺒﻨﺘﺎن äﺧﺬان اﻟﺜﻠﺜﲔ ﺑـﻤﻨﻄﻮق اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﻣﺎ
ﻓﻮق اﻟﺒﻨﺘﲔ õﺧﺬن اﻟﺜﻠﺜﲔ ﺑﻨﺺ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳـﻤﺔ )اﻟﺰﻣـﺨﺸﺮي ،ج ١ص ،(٥٠٦
وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﱠﺬَﻛﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱠﱃ أﻣﻮَر ﺣﻴﺎ§ﱠﻦ ،وﻗﻀﺎءَ ﺣﻮاﺋﺠﻬﱠﻦ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻊ وﺟـﻮد أﺧﻴﻬﺎ äﺧﺬ ﻧﺼـﻒ ﻣﺎ õﺧﺬ ﻫﻮ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻓﺈذا ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟ ـﻮًدا ﻓﺎﻟﺒﻨﺘﺎن ﻓﺄﻛﺜﺮ äﺧﺬاِن اﻟﺜﻠ ـﺜ ِ
ﲔ ،وإن زاد
اﻟﻌﺪد ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸﱰﻛﻦ ﰲ اﻟﺜﻠﺜﲔ؛ وذﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻮً ñﳍﱠﻦ ﰲ ﲢﱡﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﳌﻌﻴﺸﺔ.
واﳌﻀﻤﻮن اﻟﱰﺑﻮي واﺿﺢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻧﺴﺎءً( ،وﻋﺪم ﻗﻮﻟﻪ) :إ ،(¶ًñأو )اﻣﺮأًة(،
وﻫﻮ ﺣﻔﻆ ﺷﺄن اﻟﺒﻨﺎت ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻦ ،وﻋﺪم وﺟﻮد ذﻛﺮ ﻣﻌﻬﻦ ،إذ إﻧـﱠﻬﱠﻦ
ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ واﳊﻨﺎن.
وﻟﻔﻆ !ﻣﺎ ﺗﺮك" ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﺘﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﻫﻲ :أﱠن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑـ )ﻣﺎ( اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ
ﲔ
ﺑـﻤﻌﲎ اﻟﺬي ،واﻟﱵ ﺗـَُﻌﱡﺪ ﻣﻮﻏﻠﺔ ﰲ اﻹﺑـﻬﺎم ،ﺑـﻤﻌﲎ أﱠن اﻟﻮراﺛﲔ ﻳﺮﺛﻮن ﻣﻦ اﻟـﻤﺘﻮﻓﱠ ْ َ
ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻮﻩ ،ﳑﱠﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم وﳑﱠﺎ ﺳﻴُﻌﻠﻢ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ ،إذ ﺗﻔﱰق )ﻣﺎ( اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻋﻦ

) (١اﻟﱰﻣﺬي ،ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي )اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ( ،أﺑﻮاب اﻟﻔﺮاﺋﺾ= ،ب )ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺒﻨﺎت(،
وﻗﺎل :ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ) ،(٢٨٠/٣ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻗﻢ  ،٢١٧٢واﻷﻟﺒﺎﱐ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ،ﻗﺎل:
اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ (٢١١/٢) ،ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻗﻢ ) .١٧٠١ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ(.
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)اﻟﺬي( اﻟﱵ ﺗﺪﱡل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺎﻃﺐ أو اﻟﻘﺎرئ ﳌﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ،وﻳﻌِّﺰز ﻫﺬا
ﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ )ﺗﺮك(؛ ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟـﻤﺠﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻮراﺛﲔ ﻣﻔﺘﻮًﺣﺎ ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ
ﺗﺮﻛﺔ اﻟـﻤﺘﻮﱠﰱ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﻛﺔ أﻣﻮاًﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﱠﺮر ﻫﺬا
اﻹkﺎم ﰲ ﺗﻮرﻳﺚ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،واﻷزوج ،واﻹﺧﻮة ﻣﻦ أم أو أب أو اﻷﺷﻘﺎء ﰲ آﻳﺔ
اﻟﻜﻼﻟﺔ اﻟﱵ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة.
ﺴﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ!:وإن ﻛﺎﻧﺖ واﺣﺪة ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ"
ﺧﺎﻣ ً

ﻒ اﳌﲑاث ،ﻷ‘ﺎ ﻟﻴﺲ
äﺧﺬ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﻮاﺣﺪة إذا اﻧﻔﺮدت وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﺎ أٌخ ﻧﺼ َ
ﳍﺎ أٌخ ﻳﻘﻒ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو أﺧﺖ ﺗﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻧﺼﻴﺒُﻬﺎ ﻣﻦ
ﻒ؛ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﺗﺘﺤﱠﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﳌﻌﻴﺸﺔ
اﳌﲑاث اﻟﻨﺼ َ
وﻣ ـﺆوﻧﺘﻬﺎ ،وﻟﻌﺪم وﺟﻮد وارث أﻋﻠﻰ درﺟـﺔً ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈﻧـﱠﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ
ﻣﻦ ﻣﲑاث أﺑﻴﻬﺎ اﳌﺘﻮﱠﰱ .ﻓﺎﻟﺒﻨﺖ اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺪ ﺗـﺤﺘﺎج إﱃ اﳌﺎل ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟـُﻤﻌِﻴﻞ
إﻻﱠ إذا ﺗﺰوﺟﺖ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ،وﻟﻘ ـﺪ ﺣﻔ ـﻆ ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﳍﺎ
ﺣﱠﻘﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ اﻟـُﻤﻌِﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺣﻔ ـﻆ ﺣﱠﻘﻬﺎ وﻫﻲ ﻣـ ـﻊ أﺧﺘﻬﺎ
ﺖ؟ أﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺘﻪ
أو أﺧﻮا§ﺎ ،أﻓﻼ ﳛﻔﻈﻪ ﳍﺎ وﻫﻲ وﺣﻴﺪة ﻻ أَخ ﳍﺎ وﻻ أﺧ َ
ث اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻀﺎ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﲑاث؟ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﻮار َ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﺰﻳﺪ أﻳ ً
ﺿﺎ ورًدا ).(٢
ﻓﺈﱠ‘ﺎ ﲢﻮز ﲨﻴﻊ اﻟﱰﻛﺔ ﻓﺮ ً
ﻳُﺮاﻋﻰ ﰲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹñث ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺬﻛﺮ
ﻒ اﳌﺎل ،ﻓﺈﱠن ﻟﻠﱠﺬَﻛِﺮ ﲨﻴَﻊ
ﻟﻪ ﺿﻌﻒ اﻷﻧﺜﻰ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﻸﻧﺜﻰ وﻫﻲ وﺣﻴﺪة ﻧﺼ ُ
اﳌﺎل إذا ﻛﺎن ﰲ ﻧﻔﺲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ "وﺣﻴًﺪا"؛ وذﻟﻚ ﻷﱠن اﻟﺒﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﺘﺰوج ،ﻓﺘﺼﺒﺢ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ زوﺟﻬﺎ ،وﻣﻦ ﰒﱠ اﺑﻨﻬﺎ ،أّﻣﺎ اﻟﺬﻛﺮ إذا ﻛﺎن وﺣﻴًﺪا ﻓﻬﻮ ﲝﺎﺟﺔ
ﻣﺎﱠﺳٍﺔ إﱃ اﳌﺎل؛ ﻷﻧﱠﻪ ﺑﺼﺪِد أن ﻳﺘَـَﺰﱠوَج وﻳﻔﺘَﺢ ﺑﻴﺘًﺎ ،وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮر
اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹñث واﻷﺑﻨﺎء.

ﺿﺎ ورًدا :أي ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮوض ﻳُﺮد ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺮوﺿﻬﻢ.
) (٢ﻓﺮ ً
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻷﺻﻮل

ﺼﻠَﺖ اﻟﻜ ـﻼم ﰲ اﻷﻧﺼـﺒﺔ
ﺑﺪأت آﻳﺔ ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع واﻷﺻـ ـﻮل ¸ﻟﻔـ ـﺮوع ،وﻓ ﱠ
اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻔﺮوع ،ﰒﱠ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻜﻼم إﱃ ﻣﲑاث اﻷﺻﻮل ،وﳌﲑاث اﻷﺻﻮل ﻣﻦ
اﻟﻔﺮوع ﺛﻼث ﺣﺎﻻت:
أوًﻻ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻷﺻﻮل ﺣﺎل وﺟﻮد ﻓﺮع وارث ﻟﻠﻤﻴﺖ

إذا ﻣﺎت اﻟﻔﺮع اﻟـﻤﺬﱠﻛﺮ أو اﳌﺆﻧﺚ وﻟﻪ أوﻻد ﻓﺈﱠن اﻷب واﻷم ﻳﺮ¶ن ،ﻟﻜﻞ
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﺪس ،وﺑﻘﻴﺔ اﻟـﻤﺎل ﻳﺮﺛﻪ أوﻻد اﳌﺘﻮﱠﰱ ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ! :وﻷﺑﻮﻳﻪ
ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﺪس ﳑﺎ ﺗﺮك إن ﻛﺎن ﻟﻪ وﻟﺪ") .ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (١١
ﺿﺎ،
أﱠﻣﺎ إن ﺗﺮك اﳌﻴﺖ أً¸ وﺑﻨﺘًﺎ واﺣﺪة ،ﻓﻠﻠﺒﻨﺖ اﻟﻨﺼﻒ ،وﻟﻸب اﻟﺴﺪس ﻓﺮ ً
و¸ﻗﻲ اﻟﱰﻛﺔ ﻟﻸب ﺗﻌﺼ ـﻴﺒًﺎ ،ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ :ﻋ ـﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ،
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻗﺎل ":أﳊﻘﻮا اﻟﻔﺮاﺋﺾ •ﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻬﻮ
ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ َ
ﻷوﱃ رﺟﻞ ذﻛﺮ") .(٣ﻓﺎﻷب أﻗﺮب اﻟﻨﱠﺎس ﻟﻠﻤﻴﺖ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ اﺑﻦ ،ﻓﻴﺄﺧﺬ ﰲ
ﺿﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،و¸ﻗﻲ اﻟﱰﻛﺔ
ﺿﺎ ،وäﺧُﺬ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮ ً
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﺪس ﻓﺮ ً
õﺧﺬﻩ اﻷب ﺗﻌﺼﻴﺒًﺎ) .اﻟﻌﻤﺮي ،ص (٢٦٨
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد اﻟﻔﺮع
اﻟﻮارث ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻗﻴﻢ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ إﻃﻼق ﻟﻔﻆ !ﻷﺑﻮﻳﻪ" ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻊ أّن
اﳌﻘﺼﻮد أب وأم اﳌﻴﺖ ،ﻣﻦ ¸ب ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻷﺑّﻮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮﻣﺔ؛ ﻷّن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
¸ﳌﺎل وﻟﻴﺲ ¸ﻟﻌﻄﻒ واﳊﻨﺎن ،اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻮاﻟﺪة ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ !:وﻗﻀﻰ رﺑﻚ إِﻻﱠ ﺗﻌﺒﺪوا إﻻ إﱠ‰ﻩ و*ﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎً) "bﺳﻮرة
اﻹﺳﺮاء ،آﻳﺔ  (٢٣أّﻣﺎ ﰲ اﻷﻣﻮال ﻓﺎﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﻟﻸب؛ إذ ﺟﺎء ﻫﻨﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﳌﺎل؛ وذﻟﻚ ﻷﱠن اﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺐ ﳉﻠﺐ ﻫﺬا اﳌﺎل ﻏﺎﻟﺒًﺎ.

) (٣اﻟﺒﺨﺎري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ )= ،(٨ب ﻣﲑاث اﻟﻮﻟﺪ
ﻣﻦ أﺑﻴﻪ وأﻣﻪ ) ،(٤ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﻋﺠﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٩٨٧ ،م ،(٢٤٧٦/٦) ،ﺣﺪﻳﺚ
ﺑﺮﻗﻢ  .٦٣٥١وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ،أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب
اﻟﻔﺮاﺋﺾ )= ،(٢٣ب )أﳊﻘﻮا اﻟﻔﺮاﺋﺾ ‚ﻫﻠﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻸوﱄ رﺟﻞ ذﻛﺮ( ) ،(١دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت،
اﻟﻄﺒﻌﺔ ١٤٠٠ﻫـ ١٩٨٠ -م ،(١٢٣٣/٣) ،ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻗﻢ .١٦١٥
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وذُﻛَِﺮ أﱠن ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ذََﻛَﺮ ﻟﻔَﻆ !ﻣﻨﻬﻤﺎ" ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ؛ ﺣﱴ ﻻ
ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ اﻟﺬﻫﻦ أّن اﳌﻘﺼﻮد اﺷﱰاك اﻷب واﻷم ﰲ اﻟﺴﺪس ،ﻓﺤﻔﻆ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﳍﻤﺎ ﺣﱠﻘﻬﻤﺎ ﺑِﺬْﻛِﺮ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،أي ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷب واﻷم اﻟﺴﺪس .وﻟﻔﻆ
!وﻟﺪ" ﰲ اﻵﻳﺔ ﻳﺪﱡل ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻦ أو اﻟﺒﻨﺖ ،ﻓﺈﱠن وﺟﻮد اﻷوﻻد ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ذﻛﻮًرا
أو إ ،¶ًñﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﲑاث أﰊ اﳌﻴﺖ وأِّﻣﻪ؛ ﳌﺎ ﳍﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳍﺎﻣﺔ.

ﻓﺎﻷب واﻷم ﺗﺴﺎو zﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺪار اﳌﲑاث ،ﻓﺎﻷب ﻟﻪ اﻟﺴﺪس ،واﻷم ﳍﺎ
اﻟﺴﺪس ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﱠن اﻷب ذﻛٌﺮ ،واﻷﱡم أﻧﺜﻰ ،وذﻟﻚ "ﻟﻌﻈﻢ ﻣﻘﺎم اﻷم ﲝﻴﺚ
ﺗﺴﺎوي اﻷب ¸ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ وﻟﺪﳘﺎ")رﺿﺎ ،اﳌﻨﺎر ،ج ٤ص(٣٤٠؛ ﻓﺎﻷم ﺗﺴﺎوي
اﻷب ¸ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻟﺪ وذﻟﻚ ﻷﱠن اﻷﱠم ﲪﻠﺖ ووﻟﺪت وﺳﻬﺮت اﻟﻠﻴﺎﱄ ،وﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ¸ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸب ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻛﱠﺪ وﺗﻌﺐ وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ
ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ ،وﲢﱠﻤﻞ أﻋﺒﺎءَ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ وﻣﻠﺒﺲ وﺗﻌﻠﻴﻢ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓﺘﺴﺎوz
ﰲ ﻣﻘﺪار اﳌﲑاث ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻤﻴﺖ ،ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺴﺎواة إﱠﳕﺎ ﻗﱠﺪرﻫﺎ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﺒﲑ
! أﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ وﻫﻮ اﻟﻠﱠﻄﻴﻒ اﳋﺒﲑ" )ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ ،آﻳﺔ (١٤
ﺐ اﻷوﻻد ﻣﻦ اﳌﲑاث أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺑﻮﻳﻦ؛ ﻷﱠن
وﻗﺪ ﺟﻌَﻞ ﷲُ ﻧﺼﻴ َ
اﻷﺑﻮﻳﻦ ﱂ ﻳﺒَﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﳘﺎ إﻻﱠ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﱠن اﻷب ﻗﺪ ﻗﺎم
ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺰواج وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى ،ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺎت ﻛﺒﲑة ﳛﺘﺎج
ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﳌﺎل اﻟﻜﺜﲑ ،أﱠﻣﺎ اﻷوﻻد ﻓﻬﻢ ﰲ ﺳ ٍّﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﻓﻴﻪ إﱃ اﳌﺎل اﻟﻜﺜﲑ،
ﻛﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وإﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺖ ،واﻟﺰواج ،وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻬٍﺮ وأ¶ث
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮ‘ﺎ ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﻟﺬي ﻣﺎ زال أﻣﺎﻣﻬﻢ.
vﻧﻴًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻷﺻﻮل ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻠﻤﻴﺖ

ﻟﻸب واﻷم ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮع وارث ﻟﻠﻤﻴﺖ ،ﻣﲑاث ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﲑاﺛﻬﻢ
ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻔﺮوع ،ﻓﻌﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻓﺈﱠن اﻷم ﺗﺮث ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ
ﺛﻠﺚ اﳌﺎل ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺮﺛﻪ اﻷب ﺗﻌﺼﻴﺒًﺎ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ وﻟﺪٌ وورﺛﻪ
أﺑﻮاﻩ ﻓﻸﻣﻪ اﻟﺜﻠﺚ") ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ  (١١ﻓُﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أّن ¸ﻗﻲ اﳌﺎل
ﺚ ،وõﺧﺬ اﻷب
ﺿﺎ ،وﻫﻮ اﻟﺜﻠ ُ
ﻟﻸب ﺑﻌﺪ أن äﺧﺬ اﻷم اﻟﻨﺼﻴﺐ اﳌﻘﱠﺪر ﳍﺎ ﻓﺮ ً
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ﺐ اﻷم
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻌﺼﻴﺒًﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﺜﻠﺜﲔ ،وﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﻧﺼﻴ َ
ﺚ إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط:
اﻟﺜﻠ َ
اﻷول :ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث .اﻟﺜﺎﱐ :ﻋﺪم وﺟﻮد اﺛﻨﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻹﺧﻮة أو اﻷﺧﻮات ،ﺳﻮاءً ﻛﺎﻧﻮا وارﺛﲔ أو ﳏﺠﻮﺑﲔ ﻋﻦ اﻹرث ﺑﻮﺟﻮد اﻷب.
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﺪم وﺟﻮد زوج.
ﻓﻴﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﺜﻠﺚ إذا ﲢﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وإذا وﺟﺪ اﻟﺰوج ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺛﻠﺚ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻮرﻳﺚ اﻟﺰوج.
وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﺼﻴﺐ اﻷم ¸ﻟﺜﻠﺚ أﱠن اﻷب õﺧﺬ ﺿﻌﻔﻬﺎ؛
وذﻟﻚ ﻷﱠن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟـﻢ ﻳـُﺤ ِّﺪد ﻧﺼﻴﺒﻪ ¸ﻟﻨﺺ ،وﻟﻜﻦ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻧﺺ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ؛ ﻷﱠن ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮﻃﲔ :ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮع وارث ﻳﺮث اﳌﻴﺖ،
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﻻﱠ اﻷﺑﻮان ،إًذا ﻓﺎﳌﺎل ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﲟﺎ أﱠن ﻧﺼﻴﺐ اﻷم ﳏﱠﺪد
¸ﻟﺜﻠﺚ ،ﻓﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻸب ،وﻫﺬا ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻹﳚﺎز اﻟﺪﻗﻴﻖ.
vﻟﺜًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻷﺻﻮل ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﲨﻊ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة

إّن ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﻗﺪ ﺑﱠﲔ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟـﻤﲑاث ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻔﺮوع،
ﰒﱠ أﺗﺒﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎَن ﻣﲑاﺛﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﻫﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ وﻟٌﺪ
وورﺛﻪ أﺑﻮاﻩ" ﻓﻘـ ـﻂ! ،ﻓﻸﻣ ـﻪ اﻟﺜﻠﺚ" وﻟﻸب اﻟﺒﺎﻗﻲ ،وﻫ ـﺬا اﻟﺘﻘﺴ ـﻴﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
اﳊﺎل إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك وارث ﻟﻪ ﻏﲑﳘﺎ ﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ،وﻻ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة؛ ﻷﱠن
اﻹﺧﻮة ﻳـﺤﺠﺒﻮن اﻷم ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ إﱃ اﻟﺴﺪس ،ﻣﻊ ﺣﺠﺐ اﻷب
ﻟـﻬﻢ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ! :ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻪ إﺧﻮةٌ ﻓﻸﻣﻪ اﻟﺴﺪس"؛
ﻷﱠن اﻹﺧﻮة ﻳﻨﻘﺼﻮ‘ﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ إﱃ اﻟﺴﺪس ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻸب ،وﻻ ﺷﻲء ﳍﻢ .وأﻣﺎ
اﻷﺧﺖ اﻟﻮاﺣﺪة أو اﻷخ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷم ،ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ
اﻟﺜﻠﺚ ،ﻫﺬا ﰲ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻷﺑﻮﻳﻦ ،أو ﻣﻦ
اﻷب ،أو ﻣﻦ اﻷم ،ﻓﺈ‘ﻢ ﻻ ﻳﺮﺛﻮن ﻣﻊ اﻷب ﺷﻴﺌًﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻘﱠﺪم ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻫﻮ أﻗﺮب
ﻋﺎﺻ ٍ
ﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﱠﺬَﻛِﺮ .ﻓﺈذا äﻣﻠﻨﺎ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﻣﲑاث اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﲨﻊ
ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜَﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ñﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
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وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -١إﱠن ﻛﻠﻤﺔ )إﺧﻮة( ﺗﻔﻴﺪ إﺧﻮة اﳌﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ،ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﻮا إﺧﻮة ﻣﻦ أﻣﻪ ،أو ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ،أو ﻣﻦ أﻣﻪ وأﺑﻴﻪ ﻣًﻌﺎ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺳﻴﱠﺎن ،وﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﻮا ذﻛﻮًرا أو إ ،¶ًñﻓﺎ& َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﱂ ﳛّﺪد ﺟﻨﺴﻬﻢ ،وﻻ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ؛ ﻷّن اﳍﺪف ﰲ اﻟﻌـ ـﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﺧـ ـﻮة واﻟـﻤـ ـﻴﺖ ﻋﻼﻗﺔَ اﻟﻨﱠﺴ ـﺐ،
إذ أﻗﻮى ﺻﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﲔ اﳌﻴﺖ وﻏﲑﻩ ﺑﻌﺪ ﺻﻠﺘﻪ •وﻻدﻩ اﻟﱵ äﰐ أوًﻻ ،ﰒ
ﻀﺎ ﰲ ﻋﺪم
•ﺑﻮﻳﻪ اﻟﱵ äﰐ ¶ﻧﻴًﺎä ،ﰐ ¶ﻟﺜًﺎ ﺻﻠﺘﻪ ðﺧﻮﺗﻪ .واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ أﻳ ً
ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻬﺔ اﻹﺧﻮة ،ﺣﱴ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟـﻤﺴﻠﻢ أﱠن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ اﻹﺧﻮة اﻟﺬﻳﻦ
ﻫﻢ أﺷﻘﺎء ،أو ﻷب ،أو ﻷم ،ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﱠﺴﺐ ،وﳚﺐ أن ﻳﻈﻬَﺮ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ
ﻛﻤﺎل اﶈﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻬﺔُ اﻷُﺧﱠﻮة.
 -٢ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺼﻴﺐ اﻷم ¸ﻟﺴﺪس ﻳﻔﻴﺪ ñﺗﺮﺑﻮً zأﱠن اﻷم ﳍﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻻﺣﱰام
ﺚ ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﺣﻴﺚ إﱠن ﺷﺄ‘ﺎ ﻋﻈﻴﻢ ،وﻗﺪ ﺣ ﱠ
ﺐ اﻷم داﺋًﻤﺎ ،ﺗﻠﻚ اﻷم اﻟﱵ
ﺑـﻬﺎ ،ﻓﻨﻼﺣﻆ أّن ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﺣﺪﱠد ﻧﺼﻴ َ
ﲢﱠﻤﻠﺖ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﺖ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬا اﻻﺑﻦ ،واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أ‘ﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ
اﳊﺐ واﻟﻌﻄﻒ واﳊﻨﺎن ،ﻓﺎ& ﺗﻌﺎﱃ ﻗﱠﺪرﻫﺎ ،وراﻋﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ§ﺎ ،ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﳌﲑاث ﻣﻦ وﻟﺪﻫﺎ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻛًﺮا أو أﻧﺜﻰ.
 -٣أﻣﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﲑاث اﻷم ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ إﱃ اﻟﺴﺪس ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﲨﻊ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة
ﻓﻸﱠن اﻷب ﻳﻠﻲ ﻧﻜﺎﺣﻬﻢ ،واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ دون أﻣﻬﻢ؛ ﻷﱠ‘ﻢ أوﻻدﻩ وﻫﻢ إﺧﻮة
اﳌﻴﺖ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ اﳌﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻷم اﻟﱵ ﻻ ﺗَُﻜﻠﱠﻒ ﺑﺸﻲء
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ )اﻟﺼ ـ ـﺎﺑ ـﻮﱐ١٣٩٩ ،ه ،ص  .(٢١ﻓﻤﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻧﻔﻘ ـﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ
ﻋـﺎﺗـﻖ أﰊ اﳌﺘﻮﰱ ،اﻟﺬي ﻫﻮ زوﺟﻬﺎ.
 -٤ﻳﺮث اﻷب اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻌﺼﻴﺒًﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﺪس اﳌﻘﱠﺪر ﻟﻪ ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻓﺮع وارث
ﻟﻠﻤﺘﻮﱠﰱ ،ﻓﺎﻷم äﺧﺬ اﻟﺴﺪس واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻸب ﻷّن اﻷب ﻻ ﻳَﺆﺛِّﺮ ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻪ
وﺟﻮد اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﺑﻞ ﻻ ﻳﺮﺛﻮن ﻣﻌﻪ )أﺑﻮ زﻫﺮة ،ج ٣ص.(١٦٠٤
ﻓﻨﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮ¸ﱐ ﳌﲑاث اﻷﺑﻮﻳﻦ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﲨﻊ ﻣﻦ
ب ﳛﺠﺐ اﻹﺧﻮة ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ،ﻓﻠﻴﺲ ﳍﻢ ﺷﻲء ،وذﻟﻚ
اﻹﺧﻮة أﱠن اﻷ َ
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ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻹﺧﻮة ،اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أوﻻدﻩ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﲢﱡﻤﻞ ﲨﻴﻊ أﻋﺒﺎء اﳊﻴﺎة ،وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗـﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ،وﺷﺮاب ،وﺗﻌﻠﻴﻢ ،وزواج،
وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓﻼ ﻳﺮﺛﻮن ﻣﻌﻪ؛ ﻷﱠن اﳌﺎل أﺻًﻼ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ‘ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ،
ﻓﻼ ﺿﺮر ﰲ ذﻟﻚ .وﳒﺪ أﱠن اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﰲ اﳌﺎل ﺑﲔ اﻟﻮرﺛﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻨﻔﻘﺔ؛ ﳌﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻛﺜﲑة ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ إﱃ اﳌﺎل اﻟﺬي ﻫﻮ
َﻋﺼﺐ اﳊﻴﺎة ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺮ¸ﻧﻴﺔ ﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﻟﻸب،
وﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﲨﻊ اﻹﺧﻮة ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ؛ ﻷﱠن اﻷب ﳚﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ اﻟﺸﺄن
ﻀﻄَﱡﺮ إﱃ اﻻﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ،
اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻨﺪ أوﻻدﻩ ،ﻓﻼ ﻳُ ْ
وَﲢَﱡﻤِﻞ أﻋﺒﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل أن ﳝﺪ ﻳﺪﻳﻪ إﱃ أوﻻدﻩ ،ﺑﻌﺪ أن
اﻋﺘﺎدوا ﻫﻢ أن ﳝﺪوا أﻳﺪﻳﻬﻢ إﻟﻴﻪ .وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻨﻜﺔ اﻷب وﺣﻜﻤﺘﻪ
ﰲ ﺗﺪﺑﲑ أﻣﻮر اﻟـﻤﺼﺮوف واﻟﻨﻔﻘﺔ ،إذ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﺮف ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟـﻤﺎل إﻻﱠ
ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ ﺧﱪﺗﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﲢﱡﻤﻠﻪ ﻷﻋﺒﺎء اﳊﻴﺎة ،وﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﱵ
ﺻﻘﻠﻬﺎ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﺎن.

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﳎﻲء اﻟﻮﺻﻴﺔ أو اﻟﱠﺪﻳِْﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﲑاث
اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل

أوًﻻ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ

äﰐ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ أداء اﻟﺪﻳﻮن ،وﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺮآﱐ أﱠن
اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺟﺎء ﺗﺼﺎﻋﺪً zاﳌﲑاث أوًﻻ ،ﰒ اﻟﻮﺻﻴﺔ ¶ﻧﻴًﺎ ،ﰒ اﻟﺪﻳﻦ ¶ﻟﺜًﺎ ،واﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ
ﻫﻲ إﻻﱠ ﺗﱡﱪعٌä ،ﰐ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻗﺒﻞ اﳌﲑاث ،إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﱠﰱ دﻳﻦ،
ﻓﺘُﻌﻄﻰ ﻗﺒﻞ اﳌﲑاث؛ ﻷﱠن اﳌﲑاث ﲤﻠﻚ ﻗﻬﺮي ،وﻫﻲ ﺗﱡﱪعٌ .وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ! :ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻴٍﺔ ﻳﻮ ِ
ﺻﻲ ˜ﺎ أو دﻳﻦ" ،وﱂ ﻳﻘﻞ )ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻴﺘﻪ( وﻻ )ﻣﻦ
ب ،وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻔﺮض ﻗﺪ
ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺻﻲ kﺎ(؛ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ أﱠن اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﺪ ٌ
وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ...ﻓﻴﺪﱡل ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻨﻜﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﺟﻮب") .اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ،ص (٤٨
ﺾ ﻣﺎ
ﻓﺼﺎرت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤﻨﺪو¸ت ﻳﻮﺻﻲ kﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ،ﻟﻴﻌ ِّﻮض ﺑﻌ َ
ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ أداء اﻟﺼﺪﻗﺎت ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗـُﻨَـﱠﻔُﺬ إﻻﱠ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ.
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وﻫﺬﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﳚﺐ إﺷﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﱠﺎس؛ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮا أﱠن اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﲑ
ﻟﻠﻤﺘﻮﱠﰱ ،ﺑﺸﺮط أﻻﱠ ﻳﻘ ِ
ﺼَﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﻮرﺛﺘﻪ .وﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱠﺪﻳْﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧـﻬﺎ ﻻ ﺗﺆﱠدى إﻻ ﺑﻌﺪ أداء اﻟﺪﻳـ ـﻮن؛ أﱠن اﻟﺒﺨﻞ ﻗ ـﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻮرﺛﺔ إﱃ
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻟﺘﺼﱡﻮِرﻫﻢ ﻋﺪَم أﺣﻘﻴﱠﺔ اﻟـﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ أن ﻳﺮث ﻣﻦ ﻣﺎل
ﺖ إﱃ اﳌﻴﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﳍﻢ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﱠن
اﳌﻴﺖ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻻ ﳝ ﱡ
ِ
ﺐ ﺑِـﻬﺎ ﻓﻘﱠﺪﻣﻬﺎ ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﺣﱴ ﻳﺘﻨﺒﻪ
اﻟﻮﺻ ـﻴﺔ ﺗﱡﱪعٌ ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪ ﻳُﻄَﺎﻟ ُ
اﻟﻨﱠﺎس إﱃ وﺟﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،وﻋﺪم إﻏﻔﺎﳍﺎ .وﻗﱠﺪم ِذْﻛَﺮ اﻟﻮﺻﻴﱠِﺔ وإن ﻛﺎن اﻟﱠﺪﻳُْﻦ
ﻣﻘﱠﺪًﻣﺎ ﰲ اﻹﺧﺮاج؛ ﻷﱠن اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟـﱠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﲑ ِﻋَﻮ ٍ
ض ﻛﺎن ذﻟﻚ َﻣِﻈﻨﱠﺔَ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓُﻘ ِّﺪﻣﺖ ﺗﻌﻈﻴًﻤﺎ ﻟﺸﺄ‘ﺎ وﺣﺜþﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذﻫﺎ ،واﻵﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ َدﻳٍْﻦ وﻛﻞ
وﺻﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ َﺧَﺮَج ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ ¸ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ )اﳊﺴﲔ،
١٤٠٦ﻫـ ،ص .(١٤٤
واﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ ﰲ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ
ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص َرﺿَﻲ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :ﺟﺎء اﻟﻨ ﱡ
ﱯ َ
َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻳﻌﻮدﱐ وأ ñﲟﻜﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻜﺮﻩ أن ﻳـﻤﻮت ¸ﻷرض اﻟﱵ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻗﺎل:
"ﻳﺮﺣﻢ ﷲ اﺑﻦ ﻋﻔﺮاء" ،ﻗﻠﺖ z :رﺳﻮل ﷲ ،أُوِﺻﻲ ﲟﺎﱄ ﻛﻠﻪ؟ ﻗﺎل :ﻻ ،ﻗﻠﺖ:
ع
ﻓﺎﻟﺸﻄﺮ ،ﻗﺎل :ﻻ ،ﻗﻠﺖ :اﻟﺜﻠﺚ ،ﻗـ ـﺎل" :ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﲑ ،إﻧﱠﻚ أَْن ﺗََﺪ َ
س ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ،وإﻧّﻚ ﻣﻬﻤﺎ
ورﺛﺘﻚ أﻏﻨﻴﺎءَ ﺧﲑٌ ﻣﻦ أن ﺗََﺪَﻋُﻬﻢ ﻋﺎﻟﺔً ﻳﺘﻜﱠﻔُﻔﻮن اﻟﻨﱠﺎ َ
أﻧﻔﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻓﺈﱠ‘ﺎ ﺻﺪﻗﺔ ،ﺣﱴ اﻟﻠﻘﻤﺔُ اﻟﱵ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ إﱃ ﰲ اﻣﺮأﺗﻚ ،وﻋﺴﻰ ﷲ
ﻀﱠﺮ ﺑﻚ آﺧﺮون" وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ إﻻﱠ اﺑﻨﺔ).(٤
أن ﻳﺮﻓَﻌﻚ ،ﻓﻴﻨﺘﻔَﻊ ﺑﻚ ñس ،وﻳُ َ
وﻫﺬا ﻳﺪﱡل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﱠﰱ ،إذ ﳛﺒﱠﺬ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ
وﺻﻴﺘﻪ ﺣﱴ إذا ﻓﺎﺗﻪ اﻟﺘﱪع ﰲ ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻛﺴﺐ ¸ً¸ ﻣﻦ أﺑﻮاب
اﳋﲑ ،واﻟﻮﺻﻴﺔُ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﳝﻮت ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎس وﻻ دﻳﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ،أﱠﻣﺎ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ

) (٤اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺻﺎ‹ )= ،(٥٩ب )أن ﻳﱰك ورﺛﺘﻪ أﻏﻨﻴﺎء ﺧﲑ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻜﻔﻔﻮا
اﻟﻨﱠﺎس( ) ،(١٠٠٦/٣) ،(٢ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻗﻢ  .٢٥٩١وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺰ‹دات ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب
اﻟﻮﺻﻴﺔ )= ،(٢٥ب اﻟﻮﺻﻴﺔ =ﻟﺜﻠﺚ ) ،(١٢٥٠/٣) ،(١ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻗﻢ .١٦٢٨
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وﺷﺄ‘ﺎ اﻟﻜﺒﲑ .وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻘﺮﻃﱯ )اﻟﻘﺮﻃﱯ١٣٨٧ ،ه :ج ٥ص  (٧٤أﺳﺒﺎب
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﺻﻴﺔ).(٥
vﻧﻴًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ِذْﻛِﺮ اﻟﱠﺪﻳْﻦ ﻣﻊ اﳌﻮارﻳﺚ

إّن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻳﺪرك أﱠن اﳌﺎل ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻ
ﻳﺼﱡﺢ أن ﳛﻮزﻩ أو ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ،وإﳕﺎ ﳚﺐ أن ﻳُﺮاﻋﻰ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻖ أﺻﺤﺎب
ﺼﺎ
اﻟﱡﺪﻳﻮن أوًﻻ ،ﰒ اﻟﺬﻳﻦ أوﺻﻰ ﳍﻢ اﳌﻴﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟـﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺷﺨ ً
أو ﲨﺎﻋﺔ ،ﰒ õﰐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﱰﻛﺔ.
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :أو َدﻳْﻦ" ﺗﻔﻴﺪ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ َدﻳٌْﻦ ،ﻓﻴﺠﺐ َﺳَﺪاُدﻩ،
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ
ﺣﱴ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻳُﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻﱠ اﻟﱠﺪﻳَْﻦ ،ﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل َ
أﻧﱠﻪ ﻗﺎل" :ﻳُﻐﻔﺮ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﻛﻞ ذﻧﺐ إﻻﱠ اﻟَﺪﻳَْﻦ") ،(٦وﻗﺪ ذُﻛﺮ اﻟﱠﺪﻳُْﻦ ﻟﻔﻈًﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳُﻨﱠﻔﺬ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻜﻔﲔ اﳌﻴﺖ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ إﺧﺮاج اﻟﱠﺪﻳْﻦ،
وﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻓﺮض ذُﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻛﻮﻧﻪ أﻗﻮى ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻟﻐﺮﻣﺎء ﺑﻪ.
وَﺣﱞﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛِﺔ ﻗﻀﺎءُ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﱠﰱ ﻣﻦ َدﻳٍْﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﻔﺎذ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ¸ﻟﱠﺪﻳِْﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻴِﺔ واﳌﲑاث،
اﻟ ﱠِﱰَﻛﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ رﺳﻮل ﷲ َ
روى اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛﻮع َرِﺿَﻲ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ﻗﺎل ":ﻛﻨّﺎ ﺟﻠﻮًﺳﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﱯ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ إذ أُِﰐَ ﲜﻨﺎزة ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﺻِّﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل :ﻫْﻞ َﻋﻠَْﻴِﻪ َدﻳٌْﻦ؟ ﻗﺎﻟﻮا:
َ

) (٥إﳕﺎ ﻗُﺼﺪ =ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﲑاث ،وﱂ ﻳُﻘﺼﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻤﺎ أﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻘﱠﺪﻣﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ
اﻟﻠﻔﻆ .وﻷّن اﻟﻮﺻﻴﺔ أﻗﻞ ﻟﺰوًﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﱠﺪﻳِْﻦ؛ ﻗُّﺪﻣﺖ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ Ÿﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ! :ﻻ ﻳﻐﺎدر ﺻﻐﲑًة وﻻ
ﻛﺒﲑًة" .إذ إﱠن اﻟﻨّﺎس ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،وﳌﺎل اﳌﲑاث ،وﻻ ﻳﻌﲑون اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ
ﻛﺒًﲑا ،ورﺑﻨﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻜﻞ اﻷﻣﻮر ،وﻗﺪ ﻗﱠﺪم ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺒﲑة .وﻗﱠﺪﻣﻬﺎ
ﻟﻜﺜﺮة وﺟﻮدﻫﺎ ووﻗﻮﻋﻬﺎ ،ﻓﺼﺎرت ﻛﺎﻟﻼزم ﻟﻜﻞ ﻣﻴﺖ ،ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وأُِّﺧَﺮ اﻟﱠﺪﻳُﻦ ﻟﺸﺬوذﻩ.
وﻷّن اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳـُْﻨِﺸُﺆﻫﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﱠﺪﻣﻬﺎ ،واﻟﱠﺪﻳُْﻦ «ﺑﺖ ﻣﺆ¬دى ذﻛﺮﻩ أو ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ .وإﳕﱠﺎ ﻗُ ِّﺪﻣﺖ
اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻷ®ﺎ ﺣﻆ ﻣﺴﺎﻛﲔ وﺿﻌﻔﺎء ،وأُﺧﱠﺮ اﻟﱠﺪﻳﻦ ﻷﻧّﻪ ﺣﻆ ﻏﺮﱘ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺑﻘﻮة وﺳﻠﻄﺎن.
) (٦ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺎرة= ،(٣٣) ،ب ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻛﻔّﺮت ﺧﻄﺎ‹ﻩ إﻻّ اﻟﺪﻳﻦ
) ،(١٥٠٢/٣) ،(٣٢ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻗﻢ .١٨٨٦
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ﻻ ،ﻓﺼﻠﱠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺛـُﻢ أُﺗـَِﻲ ﲜﻨﺎزة أﺧﺮى ،ﻓﻘﺎﻟﻮا z :رﺳﻮل ﷲ ﺻِّﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل:
ﻫْﻞ َﻋﻠَْﻴِﻪ َدﻳٌْﻦ؟ ﻗـ ـﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ ،ﻗﺎل :ﻓﻬﻞ ﺗﺮك ﺷﻴﺌًﺎ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﺛﻼﺛﺔ دñﻧﲑ ﻓﺼﻠﱠﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﰒ أُِﰐَ ¸ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﺻِّﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل :ﻫﻞ ﺗﺮك ﺷﻴﺌًﺎ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻻ .ﻗﺎل :أﻋﻠﻴﻪ
َدﻳٌْﻦ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﺛﻼﺛﺔ دñﻧﲑ .ﻗﺎل" :ﺻﻠّﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ .ﻗﺎل أﺑﻮ ﻗﺘ ـﺎدة :ﺻِّﻞ ﻋﻠﻴﻪ
 zرﺳﻮل ﷲ وﻋﻠﱠﻲ دﻳﻨﻪ ،ﻓﺼﻠﱠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱠﺪﻳِْﻦ").(٧

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺧﺘﺎم أﺣﻜﺎم ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل
ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ

ُﺧﺘﻤﺖ أﺣﻜﺎم ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل ﰲ اﻵﻳﺔ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﺳﻮرة
اﻟﻨﺴﺎء ،ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤ ـﺎﻧﻪ وﺗﻌ ـﺎﱃ! :آ*ؤﻛﻢ وأﺑﻨﺎؤﻛﻢ ﻻ ﺗﺪرون أﻳّﻬﻢ أﻗﺮب ﻟﻜﻢ
ﻧﻔًﻌﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﷲ إّن ﷲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴًﻤﺎ ﺣﻜﻴًﻤﺎ" )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ  (١١ﻫﺬﻩ
ﲨٌﻞ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﺟﺎءت ﲢﻤﻞ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ اﳉﻮاب اﻟﻜﺎﰲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺴﺎؤل ،وﺗﻼﻣﺲ
ﺷﻐﺎف اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺋﻞ.
ﻓﺠﻤﻠﺔ! :آ*ؤﻛﻢ وأﺑﻨﺎؤﻛﻢ ﻻ ﺗﺪرون أﻳّﻬﻢ أﻗﺮب ﻟﻜﻢ ﻧﻔًﻌﺎ" ،ﻟﻔﺘﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ
ِ
س اﻟـﻤﻜﻠﻔﲔ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ،ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻴﻤﻴﻠﻮا
ﺗﻄﻴّﺐ ﻧﻔﻮ َ
ﳓﻮ اﻵ¸ء أو اﻷﺑﻨﺎء ،وﺣﱴ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ اﻷﻋﺮاف واﻟﻌﺎدات ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﳋﻄﲑ ،ﻓﻬﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺴﻜﺐ ﰲ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﺮاﺣﺔ وﺗﺪﻓﻊ اﻟﻨﻔﻮس إﱃ
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻷﻣﺮ ﷲð ،ﺷﻌﺎرﻫﺎ أﻧﱠﻪ ﻻ ﳛﻴﻂ ¸ﻟﻌﻠﻢ إﱠل ﷲ ﺟﱠﻞ وﻋﻼ ،وأﱠن اﳌﺨﻠﻮﻗﲔ
ﻳﻌُﺴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ إدراك ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻔًﻌﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ أﻗﺎرkﻢ،
وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﲢﻘﻴًﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﰲ أﻣﻮاﳍﻢ.

وﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮب ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﲑاث ،وأﻧﱠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻔﺮوض ﳚﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻘﺎدﻳﺮﻩ،
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ! :ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﷲ" ،أي ﻓﺮض ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﺮﻳﻀﺔً ،ﻷﱠن ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻟﻪ اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ ،وﻟﻪ اﳊﻜﻢ اﻟـﻤﻄﻠﻖ ،وﻗﺪ ﺟﺎء äﻛﻴﺪ ﻛﻞ

) (٧اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺘﺎب اﳊﻮاﻟﺔ )،(٣٨
=ب إن أﺣﺎل دﻳﻦ اﳌﻴﺖ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﺟﺎز ) ،(٣رﻗّﻢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ³ ،ﺷﺮاف :ﳏﺐ
اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ،(٤٦٧/٤) ،ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻗﻢ .٢٢٨٩
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ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺋﻬﺎ إﱃ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :إّن ﷲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴًﻤﺎ
ﺣ ـﻜﻴ ـًﻤﺎ" ،ﻓﻬـ ـﺬا اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘ ـﺮآﱐ ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ أﱠن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛـ ـﺎن وﻻ ﻳﺰال وﺳﻴـﺒـﻘﻰ
ﻋﻠﻴًﻤﺎ ¸ﻟﻌﻮاﻗﺐ ،ﺣﻜﻴًﻤﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﺣﻜﺎم ،إذ ﺟﺎءت ﻫﺎùن اﻟﺼﻔﺘﺎن & ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ ،وﳘﺎ اﻟﻌﻠﻢ واﳊﻜﻤﺔ؛ ﻟﻴﱰﰉ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﱠن ﻋﻠﻢ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﳏﻴﻂ
¸ﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻟﺒﻮاﻃﻦ ،و¸ﳊﺎﺿﺮ واﻟﻐﺎﺋﺐ ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺬي
ﻳﻀﻊ اﻟﺸﻲء اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،وﻗﺪ وﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ
اﻹﺣﻜﺎم ﰲ ﺟﻠﺐ اﳌﻨﺎﻓﻊ ،ودﻓﻊ اﻟﻀﺮ ،ورﺗﱠـﺒَﻬﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﺣﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ.
)اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ١٩٧٨م :ج  ٥ص .(٢٠٨
وﻗﺪ ﺑﺪأ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ¸ﻟﻨﺴﺐ ﻟﻘﱠﻮﺗﻪ ،وﺑﺪأ ¸ﻟﻮﻟﺪ ﳌﺰﻳﺪ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ ،ﰒﱠ
ﺛﱠﲎ ¸ﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﳌﺰﻳﺪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﳍﻤﺎ.
إﻧﻨﺎ ﳒﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ¸دﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺳﻮاء ﺑﺘﻮﺻﻴﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺑﺪﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﷲ" ،وﰲ ﺧﺘﻢ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ !:إﱠن ﷲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴًﻤﺎ ﺣﻜﻴًﻤﺎ" ﻟﻴﻠﺘﺰم اﳌﺴﻠﻤﻮن ﲝﻜﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﲑاث ،إرﺿﺎءً & ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻨﺎ ﰲ أﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﱘ.
"ورﲟﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺒﺎل اﻹﻧﺴﺎن أﱠن اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮارﻳﺚ ﻟﻮ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻫﺬا
اﻟﻮﺟﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ أﻧﻔﻊ ﻟﻪ وأﺻﻠﺢ ،ﻻ ﺳﻴﱠﻤﺎ وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺴﻤﺔ اﳌﻮارﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب
ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ،ﻓﺄزال ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻬﺔ •ن ﻗﺎل :إﱠن ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ ﻻ ﲢﻴﻂ
ﲟﺼﺎﳊﻜﻢ ،ﻓﺮﱠﲟﺎ اﻋﺘﻘﺪﰎ ﰲ ﺷﻲء أﻧﱠﻪ ﺻﺎﱀ ﻟﻜﻢ ،وﻫﻮ ﻋﲔ اﳌﻀﺮة ،ورﱠﲟﺎ اﻋﺘﻘﺪﰎ
ﰲ ﺷﻲء أﻧﱠﻪ ﻣﻀﺮة ،وﻳﻜﻮن ﻋﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ ،وأﱠﻣﺎ اﻹﻟﻪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻐﻴﺒﺎت
اﻷﻣﻮر وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ ،ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل :اﺗﺮﻛﻮا ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮارﻳﺚ ¸ﳌﻘﺎدﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﺴﻨﻬﺎ
ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ واﻧﻘﺎدوا ﻟﻠﻤﻘﺎدﻳﺮ اﻟﱵ ﻗﱠﺪرﻫﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ! :آ¸ؤﻛﻢ وأﺑﻨﺎؤﻛﻢ ﻻ
ﺗﺪرون أﻳّﻬﻢ أﻗﺮب ﻟﻜﻢ ﻧﻔًﻌﺎ" إﺷﺎرة إﱃ ﺗﺮك ﻣﺎ ﳝﻴﻞ اﻟﻄﺒﻊ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ
اﳌﻮارﻳﺚ")اﺑﻦ ﻋﺎدل ،ج ٦ص .(٢٢١
ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف أﻳﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻧﻔًﻌﺎ ﻟﻶﺧﺮ ،ﻓﺎﻻﺑﻦ ﻟﻪ اﳊﻔﻆ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ،
وﻋﻠﻴﻪ واﺟﺐ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻻﺣﱰام ﻷﺑﻴﻪ ،وﻣﻦ ﰒﱠ واﺟﺐ اﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ ﰲ
ﺳﻦ اﻟﻜﱪ ،ﻓﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ،اﻻﺑﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ﰲ ﺻﻐﺮﻩ،
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واﻷب ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﺑﻨﻪ ﰲ ﻛﱪﻩ ،ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻨﺎ
ﳓﻦ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻟﺬا اﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺒﺎرئ أن ﻳﺘﻜﱠﻔَﻞ ﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ
اﳌﲑاث ﺑﻴﻨﻨﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻴﻢ ¸ﳋﲑﻳﺔ و¸ﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻶﺧﺮ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻤﺘﻪ
ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﻮر ،وﻓﻴﻤﺎ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر ﻛﺜﲑة ،وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻻﱠ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻷﻣﺮﻩ -ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ.
وﻗﺪ اﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﻤﺘﻪ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -أن ﻳﻘِّﺴﻢ اﳌﲑاث ﺑﻨﻔﺴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﻬﺎ
ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻟﻘﱠﺴﻤﻮﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وأﻫﻮاﺋﻬﻢ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻮن إﻻﱠ
َﻣْﻦ ﳛﺒﱡﻮن ،أو ﻣﻦ ﳍﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﻠﻔﻆ )ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ(،
ﰒ ﺧﺘﻤﻬﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻠﻔﻆ !ﻓﺮﻳﻀﺔً" ،وﰲ ﻫﺬا ﺗََﺪﱡرٌج ﰲ اﳋﻄﺎب؛ ﺗﻠﻄﱡًﻔﺎ ﻣﻊ
اﳌﻜﻠﻔﲔ ﰲ أﻣٍﺮ ﱂ ﻳﻌﻬﺪوﻩ ،وﻟﻔﻆ !ﻓﺮﻳﻀﺔً" ﻳﻘﻄﻊ ﺗﺼﱡﻮر أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﲣﻴﲑٌ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎل! :ﻓﺮﻳﻀﺔً" ﻓﻘﺪ أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺴﺎرﻋﺔ إﱃ
اﻟﻌﻤﻞ kﺬﻩ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ اﻹﳍﻴﺔ ،وﻋﺪم ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻻﻟﺘﺰام •ﻣﺮ
ﺿَﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ ﺧﺘﺎم
ﲔ وو ﱠ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻓﻘﺪ ﺑ ﱠ
آﻳﺔ ﻣﲑاث اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﲑاث ﺑﻴﻨﻬﻢ ،إذ ﻣﻦ أﺟِّﻞ ﻫﺬﻩ
اﻷﺳﺒﺎب -ﻛﻤﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ -ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﻋﻦ إدراك اﻷﻗﺮب ﻧﻔًﻌﺎ ﻟﻨﺎ ،أﻫﻮ
اﻷب أم اﻻﺑﻦ؟
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻻﻟﺘﺰام ﺑِـﻬﺬﻩ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧـﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن kﺎ ،ﻓﻬﺎ ﻫﻮ أﺣﺪﻫﻢ ﳛﺮم اﻷﻧﺜﻰ ،واﻵﺧﺮ ﻳﻌﻄﻲ اﺑﻨًﺎ ﻟﻪ دون اﻵﺧﺮ،
وﳒﺪ آﺧﺮ ﻳﺘﻐﱠﲑ ﻟﻮﻧﻪ ،وﻳﺘﺤﱠﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺒﻪ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ ،وآﺧﺮ ﳛُﺴﺪ
ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺒﻪ ،إذ ﻻ ﳜﻠﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺗﻀﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻮس ﺑﻌﻀﻬﻢ؛
ﻓﺘﻤﻴﻞ ﻣﻊ ﻫﻮاﻫﺎ ،واﻷﺻﻞ أن ﻧﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ •ﱠن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬي
ﺧﻠﻘﻨﺎ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ أﻣﻮر ñوﻳﺪﺑﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎ ،ﻓﻬﻮ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ اﻷﺷﻴﺎء
ﻣﻮاﺿَﻌﻬﺎ ،وﻳﻨﺰﳍﺎ ﻣﻨﺎزﳍﺎ اﻟﻼﺋﻘﺔ kﺎ ،ﻷﻧﻪ أﻋﻠﻢ ﲟﺼﺎﳊﻨﺎ ،وﲟﺎ ﻳﻀﺮ ñوﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ،وﻫﻮ
اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎ أﻋﻈﻢ ﺣﻜﻤﺘﻪ! وﻣﺎ أﺟﱠﻞ ﻗﺪرﺗﻪ!
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺰوﺟﲔ واﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات
ﻷم

ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ آﻳﺔ اﳌﲑاث اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة
ث اﻹﺧﻮة
اﻟﻨﺴﺎء ،إذ ﺑﺪأت اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﲑاث اﻟﺰوﺟﲔ ،ﰒﱠ ﺑﻴﱠﻨﺖ ﻣﲑا َ
واﻷﺧﻮات ﻷم ،وﺧﺘﻤﺖ اﻵﻳﺔ ¸ﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،وﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ،و•ﱠن ﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﳊﻠﻴﻢ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﱠﺴﻤﺖ اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ أن أﻋﺮض ﻷﻗﺴﺎم اﻟﻮرﺛﺔ ﰲ ﺧﺘﺎم آﻳﺔ اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل ،ﻗﺒﻞ
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﲑاث اﻟﺰوﺟﲔ واﻹﺧﻮة ﻷم ،وﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم أرﺑﻌﺔ ،وﻫﻲ:
 -١اﻵ¸ء )اﻷب واﻷم وإن ﻋﻠﻮا( وﻫﻢ اﻷﺻﻮل.
 -٢اﻷﺑﻨﺎء )اﻻﺑﻦ واﻟﺒﻨﺖ وإن ﻧﺰﻟﻮا( وﻫﻢ اﻟﻔﺮوع.
 -٣اﻟﺰوﺟﺎن )اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ(.
 -٤اﳊﻮاﺷﻲ )اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات(.
واﻷﻗﺴﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ •ي ﺣﺎل ،أّﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻘﺪ ُﳛﺠﺐ،
وﻗﺪ ﻳﺮث.
وﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﰲ اﳌﲑاث ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻷﺣﻮال اﻟﺬﻳﻦ ﻣﲑاﺛﻬﻢ واﺟﺐ ،وﻻ ﻳﺼﺢ
أن ﳛﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﳌﲑاث ،وﻫﻢ اﻷﺑﻨﺎء )اﻟﺒﻨﺖ واﻻﺑﻦ( ،أي )اﻟﻔﺮوع( ،واﻷﺑﻮان )اﻷب
واﻷم( ،أي )اﻷﺻـ ـﻮل( ،واﻟﺰوﺟﺎن )اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟ ـﺔ( .ﻓﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﻴﺄﰐ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ وﻫﻢ اﳊﻮاﺷﻲ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ،وﺟﺎء اﻟﺒﺪء
ﺿﺎ ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮآن
ﲟﲑاث اﳊﻮاﺷﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم وﻫﻢ اﻹﺧﻮة ﻷم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺛﻮن ﻓﺮ ً
اﻟﻜﺮﱘ ،وأﱠﻣﺎ اﳊﻮاﺷﻲ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب ﻓﺬﻛﺮوا ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷﺧﲑة،
واﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاﺛﻬﻢ ﺳﻴﺄﰐ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ.

اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ

اﻟﺰوج ﻟﻪ ﻓﺮض ُﻣﻘﱠﺪر ﻣﻦ ﺗَِﺮَﻛِﺔ زوﺟﺘﻪ إذا ﻣﺎﺗﺖ ،إذ إﻧﱠﻪ ﻳﺮﺛﻬﺎ ،ﻟﻜ ـﱠﻦ ﻧﺼﻴﺒَﻪ
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن :اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻧﺼﻴﺒُﻪ
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ﻣﻦ ﻣﲑاث زوﺟﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮع وارث ﳍﺎ .واﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻧﺼﻴﺒُﻪ ﻣﻦ ﻣﲑاث
زوﺟﺘﻪ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻓﺮع وارث ﻟﺰوﺟﺘﻪ .إذ إﱠن ﻧﺼﻴﺒﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﻛﻼ اﳊﺎﻟﲔ ،واﻟﺰوﺟﺔ
ﳍﺎ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﲑاث زوﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ،وﻗﺪ ﻓﺮﺿﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،
وﳍﺎ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﰲ اﳌﲑاث.
أوًﻻ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺰوج ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻠﺰوﺟﺔ

ﻋﺮﺿﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ آzت اﳌﲑاث ﳌﲑاث اﻟﺰوﺟﲔ ،وﳘﺎ ﻳﺮ¶ن ¸ﳌﺼﺎﻫﺮة،
ﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ" )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،
وﺟ ـﺎء اﻟﺒﺪء ﻛﺎﻟﺒﺪء ﺑﻘـ ـﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻟﻠﱠﺬﻛـ ـﺮ ﻣﺜﻞ ﺣ ـ ّ
آﻳ ـ ـﺔ  (١١ﰲ اﻟﻔ ـﺮوع ،وﺗﻐ ـﻠﻴﺐ اﻷب ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟ ـﺪة ﰲ ﻗ ـ ـﻮﻟ ـﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :وﻷﺑﻮﻳـ ـﻪ"
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أّن ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﻗﺪ أﻋﻄﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻘﻮاﻣﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ واﺟﺐ
اﻟﻨﻔﻘﺔ ،وﲢﱡﻤﻞ اﻟـﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ زوﺟﺘﻪ ،ﻓُﻘ ِّﺪم ﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺰوج ﰲ اﻟﱠﺬَﻛِﺮ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ.
وﻗﺪ ذﻛﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ
!وﻟﻜﻢ" ،واﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤﻐﺎﻳﺒﺔ !ﳍﱠﻦ") .اﻟﻘﺎِﺳـﻤﻲ١٣٩٨ ،ه :-ج ٥
ص (٥٧
وﺟﺎء ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ! :وﻟﻜﻢ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﺮك أزواﺟﻜﻢ" ﻣﺒﺪوءًا ¸ﳉﺎر واÅﺮور
!ﻟﻜﻢ"؛ ﻟﻴﻔﻴﺪ اﻷﳘﻴﺔ؛ ﻷﱠن اﻟﺰوج إﱠﳕﺎ ﻳﺮث ¸ﳌﺼﺎﻫﺮة ﻻ ¸ﻟﻨﺴﺐ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء
اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ! :ﻟﻜﻢ" ﻗﺒﻞ ذﻛﺮ اﻟﻨﺼﻴﺐ وﻫﻮ اﻟﻨﺼﻒ ،وﻫﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﺄﺧﻮذ
ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ اﻟﺰوﺟﺔ إذا ﻣﺎﺗﺖ وﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﻓﺮع وارث ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﺰوج
ﻧﻔﺴﻪ ،أو ﻣﻦ زوج ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺰوج اﻟﻮارث.
ﻒ ﳑﱠﺎ ﺗﺮﻛﺖ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ
إذا ﻣﺎﺗﺖ اﳌﺮأة وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻓﺮعٌ وارث ،ﻓﺈن ﻟﻠﺰوج اﻟﻨﺼ َ
ﺗﻌﺎﱃ! :وﻟﻜﻢ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﺮك أزواﺟﻜﻢ إن ﻟَـﻢ ﻳﻜﻦ ﳍّﻦ وﻟٌﺪ") ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،
آﻳﺔ " (١٢أي وﻟﺪ وارث ﻣﻦ ﺑﻄﻨﻬﺎ ،أو ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﺑﻨﻴﻬﺎ ،أو ﺑﲏ ﺑﻨﻴﻬﺎ وإن ﻧﺰل
ذﻛًﺮا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ،واﺣًﺪا ﻛﺎن أو أﻛﺜﺮ؛ ﻷﱠن ﻟﻔﻆ اﻟﻮﻟﺪ ﻳﻨﺘﻈﻢ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻨﻜﻢ أو ﻣﻦ
ﻏﲑﻛﻢ") .أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ،ج ١ص (١٥١
ﻓﺎﻟـﻤﻘﺼﻮد ¸ﻟﻮﻟﺪ اﺑﻨﻬﺎ وإن ﻧﺰل أو اﺑﻨﺘﻬﺎ وإن ﻧﺰﻟﺖ ،ﻓﺈن ﻋُِﺪَم اﻟﻮﻟﺪ ﻓﺈن
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اﻟﺰوج ﻳﺮث ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ زوﺟﺘﻪ؛ ﻟـﻤﻨﺰﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔً إﱃ أﱠن اﻟﺰوَج ﺑـِﺤﺎﺟﺔ
إﱃ اﳌﺎل ﰲ زواج ﺟﺪﻳﺪ ،وﺗـﺤﱡﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﳊﻴﺎة ،وﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟـُﺤْﻜﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ:
أﻧﻪ ﻳﻘ ِّﻮي اﻟﺮاﺑﻄﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﺣﺎل ﺣﻴﺎ§ﻤﺎ ،إذ ﻳﻨِّﺰل اﳌﺼﺎﻫﺮَة ﻣﻨﺰﻟﺔَ
اﻟﻨﱠﺴ ِ
ﺐ ،وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪدة ¸ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰوﺟﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ﱠ
ٍ
اﻟﺰوج ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃَ! :ﺧﻠََﻘُﻜﻢ ّﻣﻦ ﻧـْﻔﺲ َواﺣَﺪة ُﰒﱠ َﺟَﻌَﻞ ﻣ ْﻨـَﻬﺎ َزْوَﺟَﻬﺎ") ،ﺳﻮرة
اﻟﺰﻣﺮ ،آﻳﺔ  (٦ﻓﺈذ ﻋﻠﻢ اﻟﺰوج أﱠن ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﰲ إرث زوﺟﺘﻪ ﻓﺈﱠن ﻋﻼﻗﺘﻪ kﺎ ﺗﻘﻮى،
ﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﳕﺎء ﻣﺎل زوﺟﺘﻪ وزzدﺗﻪ؛ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺣﻮاﺟﺰ ﺗﺒﻌﺪﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ
وﻳﺰداد ﺣﺮ ً
ﺟﺰءٌ ﻣﻨﻪ ،وﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﻣﺎﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﳑﺎ§ﺎ ،ورﱠﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ راﺣﺔ اﻟﺰوج اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺎﳍﺎ اﻟﺬي ﺗﱠﺪِﺧُﺮﻩ إذا ﻣﺎﺗﺖ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻓﺘﺰﻳﺪ اﻷﻟﻔﺔ
إذا ﻋﻠﻢ أﱠن ﻟﻪ اﻟﻨﺼﻴ َ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
vﻧﻴًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺰوج ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻠﺰوﺟﺔ
إذا ﻣﺎﺗﺖ اﻟﺰوﺟﺔ وﳍﺎ ﻓﺮع وارث ،ﻓﻌﻨﺪﺋٍﺬ õﺧﺬ اﻟﺰوج اﻟﺮﺑﻊ ﳑﱠﺎ ﺗﺮﻛﺖ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ! :ﻓﺈن ﻛﺎن ﳍّﻦ وﻟﺪ ﻓﻠﻜﻢ اﻟﺮﺑﻊ ِﻣـﱠﻤﺎ ﺗﺮﻛﻦ" )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (١٢؛
ذﻟﻚ ﻷﱠن اﻟﺰوج ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﺎﻟﺔ ﻳﺰاﲪﻪ اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ¸ﻟﻨﺴﺐ ،وﻫﻮ اﻟﻮﻟﺪ ،ﺳﻮاء
ﻛﺎن اﻟﻮﻟﺪ اﺑﻨًﺎ أو ﺑﻨﺘًﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮث اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻌﺼﻴﺒًﺎ ،ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﻦ
ﺿﺎ
أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ ،أﱠﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮارث ﺑﻨﺘًﺎ ﻓﺈﱠ‘ﺎ äﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺰوج ﻓﺮ ً
ِ
ﺼﺐ ،ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺳﻬﻤﲔ ﻣﻦ
ورًدا ،وذﻟﻚ أﱠ‘ﺎ äﺧﺬ اﻟﻨﺼﻒ ﻻﻧﻔﺮادﻫﺎ ،وﻋﺪم اﳌﻌ ّ
ٍ
ﺿﺎ ورًدا ،أّﻣﺎ
أرﺑﻌﺔ وﻳﺒﻘﻰ ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﻓﲑﱡد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻋﻨﺪﺋﺬ ﲢﻮز ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻬﻢ ﻓﺮ ً
اﻟﺰوج ﻓﻼ ﻳﺮﱡد ﻋﻠﻴﻪ.
وﻧﺼﻴﺐ اﻟﺰوج ﻋﻨﺪ وﺟ ـﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻘﺪارﻩ ﻣ ـﻦ اﻟﻨﺼﻒ
إﱃ اﻟﺮﺑﻊ؛ وذﻟﻚ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﻫﻲ أﱠن اﻟﺰوﺟﺔ أمﱞ ،وأوﻻدﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﻠﺬة ﻛﺒﺪﻫﺎ،
وﻟﻸوﻻد اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﲑاث ،ﻓﻠﺰم أن ﻳﻨﻘﺺ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺰوج إﱃ اﻟﺮﺑﻊ؛
وذﻟﻚ ﻷﱠن اﻷﺑﻨﺎء أﺣﻮج ﻣﻨﻪ إﱃ اﳌﺎل ﻏﺎﻟﺒًﺎ ،ﻓﺎﺣﱰام اﻟﺰوج وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻳـﺤﻔﻆ ﻟﻪ
ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﲑاث زوﺟﺘﻪ؛ ﻷﺟﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟـﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ
ﻻ õﺧﺬ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ،ﻓﻴﺰﻳﺪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻷوﻻد.
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وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﱠن اﳌﲑاث ﻳﻨﺎﻟﻪ اﻟﺰوج أو ﻓﺮوع اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﱵ
ﻣﺎﺗﺖ ﺑﻌﺪ إﻳﻔﺎء اﻟﺪﻳﻮن ،وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺻﺎ zاﻟﱵ ﰲ ذﻣﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ وﺻﻴٍﺔ ﻳﻮﺻﲔ ˜ﺎ أو دﻳٍﻦ") .ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (١٢
وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ ﻳﺪﱡل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﳌﺮأة ﺑﺘﺼﺮﻓﺎ§ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻬﺎ ﺣﻖ
اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺎﳍﺎ ﺑﻴًﻌﺎ وﺷﺮاءً ،وﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف رﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺪﻳﻮن ،وﻛﺬﻟﻚ ﳍﺎ
اﳊﻖ ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ؛ ﻟﺘﺪارك ﻣﺎ ﻓﺎ§ﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﳋﲑ واﻟﱪ ﰲ ﺣﻴﺎ§ﺎ ﻗﺒﻞ اﻗﱰاب
ﳑﺎ§ﺎ .ﻓﺈذا ﻣﺎﺗﺖ اﻟﺰوﺟﺔ وﳍﺎ وﺻﻴﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ دﻳﻮن ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ أداء اﻟﺪﻳﻮن إﱃ
أﺻﺤﺎkﺎ أوًﻻ ،ﺛـُﱠﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،وأﺧًﲑا ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﲑاث ﺑﻴﻨﻬﻢ.

vﻟﺜًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث أو ﻋﺪﻣﻪ
ث ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ذﻛﻮًرا أم إ ¶ًñﻣﻦ زوﺟـﺘﻪ،
إذا ﻣﺎت اﻟﺰوج وﻟﻴﺲ ﻟ ـﻪ ﻓﺮعٌ وار ٌ
أو ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ،ﻓﺈﱠن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ رﺑﻊ اﻟﱰﻛﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ إذا
ﺗﻌﺪدﱠن ﻓﺈ‘ﱠﻦ ﻳﻘﺘﺴﻤﻦ اﻟﺮﺑﻊ ¸ﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﱠﻦ ،ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺿﻤﲑ )ﻫﱠﻦ( ﻛﻤﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ
اﻟﻜﺮﳝﺔ! :وﳍّﻦ اﻟّﺮﺑﻊ ﳑّﺎ ﺗﺮﻛﺘﻢ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻜﻢ وﻟٌﺪ") .ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (١٢
ث ،ﻓﺈﱠن ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺜﻤﻦ؛ وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮع
أّﻣﺎ إذا ﻣﺎت اﻟﺰوج وﻟﻪ ﻓﺮعٌ وار ٌ
اﻟﻮارث ،إذ إﱠن أوﻻد اﳌﻴﺖ ﻫﻢ اﻷْوﱃ ﰲ اﳌﲑاث ﻟﻜﻮ‘ﻢ ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ ،وﻓﻠﺬة ﻛﺒﺪﻩ.
ﺚ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻷوﻻد ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ اﶈﱠﺪد ﳍﻢ ﻗﺒﻞ أي ﺻﻨﻒ
وﻗﺪ ﺣ ﱠ
آﺧﺮ ﻛﻤﺎ ورد ﰲ آﻳﺔ اﳌﲑاث اﻷوﱃ ،ﻓﺈذا ُوِﺟَﺪ اﻷوﻻد ﻓِﺈﱠن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺰوﺟﺔ ﻳﻘﻞ.
أﱠﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺎل ،ﻓﺈﱠن اﻷوﻻد ﻫﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﱠﺎس
وذﻟﻚ ﻷﱠن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻣﺎﻣﻬﻢ ،ﻓﻴﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺎل ﰲ أﻣﻮر ﻛﺜﲑة
واﻟﺰواج ،واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﻳﻌﻮﻟﻮن ،وﻣﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳊﻴﺎة ،وﻫﺬا ﺣﻘﻬﻢ اﳌﻔﺮوض ﳍﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،
ﺼﻠَﻪ ،ﻓﻬﻢ ﰲ أول درﺟﺎت اﳌﲑاث.
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺑﻴﱠـﻨَﻪ وﻓ ﱠ

ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺎل؛
ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺚﷲ
وﻗﺪ ﺣ ﱠ

أّﻣﺎ اﻟﺴﺮ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﺗﻜﺮار اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﱠﺪﻳْﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﲑاث اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ،وﻋﺪم
اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﻣﲑاث اﻷوﻻد ،وﻣﲑاث اﻷﺑﻮﻳﻦ ،ﻓﻸﱠن اﳌﺘﻮﱠﰱ ﰲ ﺣﺎل اﻷوﻻد واﻷﺑﻮﻳﻦ
اﻟﺬي ﻳﺮﺛﻪ اﻟﻮرﺛﺔ واﺣﺪ ،وﻫﻮ اﳌﻀﻤﺮ ﰲ ﻟﻔﻆ! :ﻷﺑﻮﻳﻪ" ،ﻓﺎﳌﺎل ﳜﺘﺺ ﺑﺸﺨﺺ
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واﺣﺪ ،واﻟﻮرﺛﺔ ﻣﺘﻌﺪدون .أﱠﻣﺎ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ ﻣﲑاث اﻷزواج؛ ﻓﻸﱠن اﳌﺘﻮﱠﰱ ﳜﺘﻠﻒ ،إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ أﱠن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﺎﻟﻪ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ.
"ﻓﺎﻟـﻤﻮروث ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺰوج ﻫﻮ اﻟﺰوﺟﺔ ،واﻟـﻤﻮروث ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺰوﺟﺔ ﻫﻮ
اﻟﺰوج ،وﻛﻞ واﺣﺪة ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮادﻫﺎ ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ذﻛﺮ ﻣﻊ ﻛﻞ واﺣﺪة ،أّﻣﺎ ﻣﲑاث
اﻟﻔﺮوع واﻷﺻﻮل ﻓﺈﱠن اﳌﻮروث ﻓﻴﻬﺎ واﺣﺪ ،وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ واﺣﺪة ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ:
ي ،ج ١ص (١٢٣
!ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻴﺔ" ﻣﺮة واﺣﺪة") .اﺑﻦ ُﺟَﺰ ّ

وﻷﱠن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﺎﻟَﻪ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ،وﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﻜﻮن
ﺻﺔ ﺑﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ¸ﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺰوج دﻳﻮٌن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔٌ ﺑﻪ ﻟﻮﺣﺪﻩ وﻟﻪ وﺻﻴﱠـﺘُﻪ اﳋﺎ ﱠ
ﻟﻠﺰوﺟﺔ ،إذ ﲟﺎﳍﺎ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،وأﺧﺬ اﻟﺪﻳﻮن ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ،ﻓﺒﻨﺎءً
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎء ذﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﱠﺪﻳْﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﺛﺒﺎت دﻋـﺎﺋﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﻟـﻤﺴﻠﻢ ،وﺗﻘﻮﻳﺔ أﺳﺴﻪ ،وﻧﻠﺤ ـﻆ ﺗﺮﺑ ـﻮًz
أﱠن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺰوج ﺿﻌﻒ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺰوﺟﺔ ،ﻷّن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ¸ﳌﺎل ،واﻟﺮﺟﻞ داﺋًﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻪ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻓﺎﻟﺰوج ﻫﻮ اﻟـﻤﺴﺆول ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ،
وﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻪ ،وأﺧﻮاﺗﻪ
وﻏﲑﻫﻢ ،أﱠﻣﺎ اﳌﺮأة ﻓﻬﻲ داﺋًﻤﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺑﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﻮً¸ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻠﻚ اﳌﺎل اﳋﺎص
kﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ñﺳﺐ أن õﰐ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺰوج ﺿﻌﻒ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺰوﺟﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت.

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم

-١ﺟﺎء ﺗﻘﺪﱘ ِذْﻛﺮ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء واﻹﺧﻮة ﻷب
ِ
ﺼﻠَِﺔ واﻟِ ِّﱪ؛ ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻷﺷﻘﺎء واﻹﺧﻮة ﻷب ﻋﺎدة
ﻋﻨﺎﻳﺔً kﻢ ،وäﻛﻴًﺪا ﳊﻘﻬﻢ ﰲ اﻟ ّ
ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻗﻮى ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺧﻮة ﻷم ،وﻳﻜﻮن ﺗﻮاﺻﻠﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة أﻛﺜﺮ وأﻋﻤﻖ،
ﻓﻘﱠﺪَم اﻟـﺤﱡﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ِذﻛﺮ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷٍّم ﺗﻨﺒﻴًﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب رﻋﺎﻳﺔ
ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺧﻮة ُﻣﻄﻠًﻘﺎ ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم أو اﻷب أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻷﱠ‘ﻢ
ﺼِ
ﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﺚ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷٍّم؛ ﻓﻴﺠﺐ
ذوو رِﺣٍﻢ ،وﻧ ﱠ
اﻻﻫﺘﻤﺎم kﻢ ،وإﻋﻄﺎؤﻫﻢ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺗَِﺮَﻛِﺔ أﺧﻴﻬﻢ أو أﺧﺘﻬﻢ.
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 -٢ﻗّﺪم ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﰲ اﻟ ِّﺬْﻛِﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﱠﺪﻳْﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏـﻢ ﻣﻦ وﺟﻮب
أداء اﻟﱠﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ ،وﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس kﺎ ،ﻓﻜﺎن اﻟﺘﻘﺪﱘ
ﳊﺚ ﲨﻴﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ¸ﻟﻮﺻﻴﺔ وﻋﺪم إﻏﻔﺎﳍﺎ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻹﺧﻮة ﻷم،
ﳚﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم kﻢ وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ ،وﻋﺪم إﻏﻔﺎﳍﻢ.
-٣اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ﻳﻠﺘﻘﻮن •ﺻﻞ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻷم ،أﱠﻣﺎ آ¸ؤﻫﻢ ﻓﻤﺨﺘﻠﻔﻮن،
وﻷﺟﻞ ﺗﻌﱡﺪد اﻵ¸ء ﺻﺎر ﻣﲑاﺛﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ •ﻣﻬﻢ ،ﻓﻨﺎﺳﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﲑاﺛﻬﻢ
¸ﻟﻔﺮض ﻻ ¸ﻟﺘﻌﺼﻴﺐ.
 -٤اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ﻻ ﻳﺮﺛﻮن ﻣﻊ وﺟﻮد اﻷﺻﻞ اﳌﺬﻛﺮ ﻣﻄﻠًﻘﺎ ،أي اﻷب
وإن ﻋﻼ )أب اﻷب وإن ﻋﻼ ،(...وﻻ ﻣﻊ اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻣﻄﻠًﻘﺎ ،أي اﻻﺑﻦ
واﻟﺒﻨﺖ وإن ﻧﺰﻟﻮا )ﻛﺎﺑﻦ اﻻﺑ ـﻦ وإن ﻧﺰل ،وﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ،وﺑﻨﺖ اﺑﻦ اﻻﺑﻦ
وﻫﻜﺬا( ،ﻓﻠﻮﻻ ﻓَـْﻘُﺪ اﻷﺻِﻞ اﳌﺬﻛﺮ واﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﳌﺎ ورث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات
ﻷٍّم ،ﻓﻬﻢ اﺳﺘﺤﻘﻮا اﳌﲑاث ﻣﻊ وﺟﻮد أﻣﻬﻢ ﻣﻨﺒﻊ اﳊﻨﺎن واﻟﺮﲪﺔ واﻟﻌﻄﻒ.
)اﻟﻌﻤﺮي ،١٩٩٤ ،ص (٢٧٤
وﺻﻮرة ﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم أن ﳝﻮت أﺣﺪﻫﻢ ،ﻓﻌﻨﺪﺋٍﺬ ﻳﺮث ﲨﻴﻊ
اﻹﺧﻮة واﻷﺧ ـﻮات اﻟﺬﻳﻦ ﻫـ ـﻢ ﻣﻦ ﻋـ ـﺪة آﺑـ ـﺎء ،وﻻ ﻳـﺨﻠـ ـﻮ ﺣﺎﻟُـﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻔ ـﺮاد
أو اﻟﺘﻌﺪد ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﺮاد ﳍﻢ ﻣﲑاث ،وﰲ ﺣﺎل اﳉﻤﻊ ﳍﻢ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﻮارث اﳌﻨﻔﺮد .أﱠﻣﺎ ﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ﺣﺎل اﻻﻧﻔﺮاد ﻓﻬﻮ
ﺖ ﻓﻠﻜﻞ واﺣٍﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ
اﻟﺴﺪس ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ !:وﻟﻪ أ ٌ
خ أو أﺧ ٌ
اﻟﺴﺪس") .ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (١٢
ﻓﺎﻟﺴﺪس ﻫﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻷخ ﻷم ﻣﻦ أﺧﻴﻪ )أو أﺧﺘﻪ( اﻟـﻤﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻪ •م ،دون
اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻵ¸ء ،واﻷﺧﺖ ﻷم اﻟـﻤﺮﺗﺒﻄﺔ •ﺧﻴﻬﺎ أو أﺧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم،
ﺿﺎ ﻋﻨﺪ
ﺿﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷخ ﻷم õﺧﺬ اﻟﺴﺪس ﻓﺮ ً
ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻷﺧﺖ اﻟﺴﺪس ﻓﺮ ً
اﻧﻔﺮاد أﺣٍﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟـﻤﺴﺄﻟﺔ .ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :اﻣﺮأةٌ ﻣ ـﺎﺗ ـﺖ ﻋﻦ :زوج وأم وأخ
ﻷم :ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺮث اﻟﺰوج اﻟﻨﺼﻒ ،وﺗﺮث اﻷم اﻟﺜﻠﺚ واﻷخ ﻷم ﻳﺮث
اﻟﺴﺪس .وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ أﺧﺖ ﻷم.
 -٥اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻷخ ﻷم اﻟﺴﺪس ﺣﺎل اﻧﻔﺮادﻩ ،واﻷم اﻟﺜﻠﺚ ،أﱠن
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اﻷخ ﻷم ﺿﻌﻴﻒ ﻳـﺤﺘﺎج إﱃ اﳌﺎل ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻜﻮﻧﻪ واﺣًﺪا ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ
أﺣﺪ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﰲ اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺒﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ أﻣﻪ ،اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻣﲑاﺛﻪ،
ﻓﻨﺎﺳﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﺑﻨﻬﺎ ،اﻟﺬي ﻫﻮ أخ أو أﺧﺖ
اﳌﻴﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻣﻪ ،ﻣﻊ ﻋﺪم ﻧﺴﻴﺎن أﱠن ﻫﺬا اﻻﺑﻦ إذا ﻣﺎﺗﺖ أﻣﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ
ﻧﺼﻴﺐ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﲑاﺛﻬﺎ اﻟﺬي ورﺛﺘﻪ.
 -٦ﻳﺮث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم اﻟﺜﻠﺚ إذا اﺟﺘﻤﻌﻮا ،وﻳﺘﻘﺎﲰﻮﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ! :ﻓﺈن ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﰲ اﻟﺜﻠﺚ" )ﺳﻮرة
اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ  (١٢ﻓﺪﻟﱠﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳـﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﱰاك ﲨﻴﻊ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات
ﻷم ﰲ اﻟﺜﻠﺚ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻰ ،وﻻ ﻳﺘﺴﺎوى ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ اﻹﺧ ـﻮة إﻻﱠ ﰲ ﻣ ـ ـﲑاث اﻹﺧـ ـﻮة ﻷم .ﻓﻠﻢ õﺧ ـﺬ اﻟﺬﻛ ـﺮ ﻣﻨﻬﻢ
ﺿﻌﻒ اﻷﻧﺜﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻋﻨﺪ أوﻻد اﳌﻴﺖ؛ ذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎط اﳌﲑاث ¸ﻟﻨﻔﻘﺔ
ﻛﻤﺒﺪأ ﻣﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ أﺧﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،أﱠﻣﺎ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم
ﻓﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﲑ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺘﻪ؛ ﻷﱠن اﻵ¸ء ﻣـﺨﺘﻠﻔﻮن ،ﻓﻜﻞ
أب ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺧﻮات اﻟـﻤﻴﺖ ﻷﻣﻪ .وﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺎﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻳﺮث ﺿﻌﻒ أﺧﺘﻪ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،واﻷخ ﻷب ﻳﺮث ﺿﻌﻒ أﺧﺘﻪ
ﻷب؛ ﻟﻮﺟ ـ ـﻮب ﻧﻔﻘﺔ اﻷﺧـ ـﻮات ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،وﻧﻠﺤـ ـﻆ داﺋًﻤﺎ أّن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ
ﰲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺜﻰ ﻻ äﰐ إﻻﱠ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ¸ﻟﻨﻔﻘﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ§ﺎ.
 -٧ﻓﻨﺼﻴﺐ اﻷم ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﲨﻊ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ﻟﻠﻤﻴﺖ اﻟﺴﺪس ،وﻧﺼﻴﺐ اﻹﺧﻮة
واﻷﺧﻮات ﻷم اﻟﺜﻠﺚ ،وﻫﻢ ﺟـﻤﻴًﻌﺎ أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت ﻟﻨﻔﺲ اﻷم ،أي ﺟﺎءوا ﻣﻦ
رﺣـ ـﻢ واﺣـ ـﺪة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏ ـ ـﻢ ﻣ ـ ـﻦ ﺗﻌ ـ ـﺪد اﻵ¸ء ،ذﻟﻚ ﻷن اﻷم ﺗـُﺤﺐ ﻷوﻻدﻫﺎ
ﻣﺎ ﲢﺒﻪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻛﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث أو
اﳉﻤﻊ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ،وﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ﺗﺮﺑﻮً zأﱠن اﻷم ﲢﺐ أن ﺗﻌﻄﻲ ﲨﻴﻊ أوﻻدﻫﺎ
ﻧﻔﺲ اﳌﻘﺪار؛ ﻷ‘ﻢ ﲨﻴًﻌﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻮاﺳﻴﺔ ،إذ ﲪﻠﺖ kﻢ ﲨﻴًﻌﺎ ،وﺳﻬﺮت
وﺗﻌﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﻘﱠﺪر ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﳍﻢ ﲨﻴًﻌﺎ اﻟﺘﺴﺎوي دون ﺗَـﻤﻴﻴﺰ ﻟﺬﻛﺮ
ﻋﻠﻰ أﻧﺜﻰ ﻣﻨﻬﻢ.
 -٨أّﻣﺎ زzدة ﻧﺼﻴﺐ ﲨﻊ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ﻣﻦ اﻟﺴﺪس إﱃ اﻟﺜﻠﺚ؛ ﻓَﻠِِﺰzدِة
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ﻋﺪِدِﻫﻢ ،ﻓﻴﺘﻘﺎﲰﻮن اﻟﺜﻠﺚ ﺑﻴﻨﻬﻢ؛ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ إﱃ اﳌﺎل ﰲ ﺣﻴﺎ§ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
واﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ﻻ ﻳﺮﺛﻮن ﻣﻊ أﺻﻞ ﻣﺬﻛﺮ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺮﺛﻮن ﻣﻊ اﳌﻨﺒﻊ
اﻟﺮﺣﻴﻢ وﻫﻮ اﻷم اﻟﱵ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ أﺻًﻼ ﻛﺎن ﻟـﻬﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ اﻟـﻤﲑاث ،وﰲ ﻫﺬا
دﻻﻟﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﻫﻲ أﱠن اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ﻳﺸﺎرﻛﻮن اﻷم ﰲ اﳌﲑاث ،ﻓﻬﺬا
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ دواﻓﻊ اﻟـﻤﺤﺒﺔ ﺑﲔ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم وأﻣﻬﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒًﺎ
ﻟـﻤﲑاﺛﻬﻢ ،ﻓﻴﺰﻳﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﳏﺒﺘﻬﻢ ﳍﺎ ،واﺣﱰاﻣﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﲝﺐ ورﻏﺒﺔ.

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺧﺘﺎم أﺣﻜﺎم ﻣﲑاث اﻟﺰوﺟﲔ
واﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ

 -١اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻴٍﺔ ﻳُﻮﺻﻰ ˜ﺎ أو دﻳٍﻦ ﻏﲑ
ﻣﻀﺎر") .ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (١٢
ﻗُ ِّﺪﻣﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱠﺪﻳْﻦ أوًﻻ ﻟﻠﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛ وﻷﱠن اﻟﻮراﺛﲔ ﻗﺪ ﻳﺒﺨﻠﻮن
ﺑِـﻬﺎ ،ﻓﺠﻲء ﺑِـﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﱠﺪﻳﻦ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻬـ ـﺎون ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷﱠن اﻟﱠﺪﻳْﻦ ﺣـﻖ ﻗﻮي
ﻳُﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،أﱠﻣﺎ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﻖ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ،
ﻓﻬﺬﻩ ﺗﺮﺑﻴﺔ ر̧ﱠ ﻧﻴﺔ ﻗﻴِّﻤﺔ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ.

ﻀﺎ ٍّر" ‘ٌﻲ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار ¸ﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ إﺧﻮة وأﺧﻮات
 -٢ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻏﲑ ﻣ َ
اﳌﻴﺖ ﻷِّﻣﻪ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ¸ﳌﻴﺖ ﻷ‘ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم ﻓﻘﻂ،
ﻓَـﻨَـﻬﻰ ﷲ -ﻋﱠﺰ وﺟﱠﻞ -ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎِل ﻋﻦ أن ﻳﻘ ِ
ﺼَﺪ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ إﱃ اﻹﺿﺮار
َ ُ َ ََ
َ
ﺑﻮرﺛﺘﻪ ¸ﻟﻮﺻﻴﱠﺔ ،ﺳﻮاء ¸ﻟﺰzدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮوع )اﻟﺜﻠﺚ( ،أو
¸ﻟﻮﺻﻴﱠِﺔ ﻟﻮاِر ٍ
ث ،أو ¸ ِّدﻋﺎء اﻟﱠﺪﻳْﻦ ﻷﺷﺨﺎص ﻟﻴﺲ ﳍﻢ َدﻳٌْﻦ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻴﺤِﺮَم ورﺛﺘﻪ
َ
ِ
ﻣﻦ اﳌﺎل ،ﳍًﻮى ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،أو َﻏَﺮ ٍ
ض ﺷﺨﺼﻲ ،أو ﺗﻠﺒﻴﺔً ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺺ ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﻋﻠﻰ أﱠن ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﱠﺪﻳْﻦ ﻋﺪم اﻹﺿﺮار
وﻗﺪ ﻧ ﱠ
¸ﻟﻮرﺛﺔ ﰲ آﻳﺔ اﻟﻜﻼﻟﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ،وﱂ
ﻳـُﺤ ِّﺪد ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﰲ ﻣﲑاث ﻏﲑﻫﻢ ،إْذ إﱠن اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﳌﲑاث ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ¸ﳌﻴﺖ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟـﻤﻌﻘﻮل أن ﻳﻌِﻤَﺪ اﻟـﻤﻴﺖ إﱃ
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اﻹﺿﺮار ﺑﻮرﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻨﻪ ،وﻻ •ﺻﻮﻟﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ
وﺟﻮدﻩ ،وﻻ اﻟﺰوج ﺑﺰوﺟﺘﻪ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺳـﻜﻨﻪ وراﺣﺘﻪ ،وﻻ اﻟﺰوﺟ ـﺔ ﺑﺰوﺟـ ـﻬﺎ اﻟﺬي
ﻫﻮ أُﻧﺴﻬﺎ وﺟﻨﱠﺘﻬﺎ ،وﲨﻴﻌﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﳌﻴﺖ واﺳﻄﺔ ،أﱠﻣﺎ اﻹﺧﻮة ﻷم
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﳌﺘﻮﱠﰱ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء أو
اﻹﺧ ـﻮة ﻷب ،ﻓﺎﻟﻌـ ـﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻮاﺳ ـﻄﺔ ،ﻓﻨﺒّﻪ ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -إﱃ ﺿ ـﺮورة ﻋ ـﺪم
اﻹﺿﺮار ﺑِـﻬﺆﻻء اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ُﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻘـ ـﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع ،ﺣﱴ ﻣﻦ
اﻟـﻤﻴﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ،ﲝﺮﻣﺎ‘ﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟـﻤﲑاث اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﳍﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ.
 -٣اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :وﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﷲ وﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻠﻴﻢ") .ﺳﻮرة
اﻟﻨﺴﺎء ،أﻳﺔ (١٢
إّن ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﻗﺎل ﰲ أول آﻳﺔ ﻣﻦ آzت اﻟـﻤﻮارﻳﺚ! :ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﷲ"
وﻗﺎل ﰲ آﺧﺮ آﻳﺔ! :و ِ
ﺻﻴّﺔ ﻣـ ـﻦ ﷲ") ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴ ـﺎء ،أﻳـ ـﺔ  (١٢وﰲ ذﻟﻚ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،إذ إﱠن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻳﻬﺰ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻘﺎﺳـ ـﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺒﻴﺢ
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أن ﲣﺘﻢ ﺣﻴﺎ§ﺎ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺮﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﻼ ﺗﻄﺒِّﻖ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ
ﻓﺮﺿﻬﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﻴﺤﺮم ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻹرث ،أو ﻳﺆﺛﺮون ﺑﻌﺾ
اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أو ﻳﺘﻼﻋﺒﻮن ¸ﻟﻮﺻﻴﱠﺔ واﻟﱠﺪﻳْﻦ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮر ﻻ
ﺗﺮﺿﻲ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ،وﲣﺎﻟﻒ أواﻣﺮﻩ ،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ذﻧﺐ ﻛﺒﲑ) .ﺷﻠﺘﻮت،
١٤٠٣ه ،ص  (١٩٧وﻗ ـ ـﺪ ﺗﻮّﻋ ـﺪ ﷲ َ-ﻋـ ـ ـﱠﺰ َوَﺟـ ـ ـﱠﻞ -ﻫـ ـ ـﺆﻻء ¸ﻟﻌـ ـ ـ ـﺬاب
اﻷﻟﻴﻢ ،ودﺧﻮل اﻟﻨﱠﺎر ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﺗﻠﻚ ﺣﺪود ﷲ وﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ
ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺟﻨﱠﺎت ﺗَـﺠﺮي ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ اﻷ\ﺎر ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ اﻟﻔﻮز اﻟﻌﻈﻴﻢ
وﻣﻦ ﻳﻌﺺ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺘﻌﱠﺪ ﺣﺪودﻩ ﻳﺪﺧﻠﻪ ًbرا ﺧﺎﻟًﺪا ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻪ ﻋﺬاب
ﻣﻬﲔ" ).ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺘﺎن (١٤ ،١٣
 -٤اﻟﻘ ـﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺧ ـﺘﺎم آﻳﺔ اﻹﺧ ـﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم! :وﺻﻴﺔً
ﻣﻦ ﷲ" وﱂ ﻳﻘﻞ) :ﻓﺮﻳﻀﺔً( ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ آﻳﺔ اﻟﻔﺮوع واﻷﺻ ـﻮل -أﱠن ﻟﻔﻆ
اﻟﻔﺮض أﻗﻮى وأؤﻛﺪ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﻓﺨﺘﻢ ﺷﺮح ﻣﲑاث اﻷوﻻد ﺑﺬﻛﺮ
اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ،وﺧﺘﻢ ﺷﺮح ﻣﲑاث اﻟﻜﻼﻟﺔ :اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ،ﺑﻠﻔﻆ ااﻟﻮﺻﻴﺔ؛
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ﱡ
ﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﺣـ ـﺎل اﻷوﻻد
ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ أﱠن اﻟﻜـ ـ ـﻞ وإن ﻛ ـﺎن واﺟ َ
واﻵ¸ء أوﱃ؛ )اﺑﻦ ﻋﺎدل ،ج  ٦ص  (٢٣١ﻓﺎﻷوﻻد ﻫﻢ ﻓﺮوﻋﻪ ،واﻵ¸ء
واﻷﻣﻬﺎت ﻫﻢ أﺻﻮﻟﻪ ،وﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪاُﻫـﻤﺎ أﺣٌﺪ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ،ﻓﺈذا وﺟﺪا
ﻓﺈﱠن اﳌﲑاث ﳍﻤﺎ ،وﻻ õﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم؛ ﻷﱠن ﻣﻦ ﺷﺮط ﻣﲑاث
اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺮع ﻣﻄﻠًﻘﺎ ،وﻋﺪم وﺟﻮد اﻷﺻﻞ اﻟﱠﺬَﻛﺮ،
ﻷﱠن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﲑاث ﳍﻤﺎ؛ ﳌﺎ ﳍﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ¸ﳌﺘﻮﱠﰱ.
وﺧﺘﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻵﻳﺔ ¸ْﺳـِﻤﻪ اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻘﺎل! :وﷲ" ،وﱂ ﻳﻘﻞ )رﺑﻜﻢ(؛ ﻷﱠن
ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس ،وﻓﻴﻪ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺎ ﻓﺮض ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻮة وﺟﺰم ،دون ﺗﺮدد ،ﻓﻼ إﻋﻤﺎل ﻟﻠﻌﻘﻞ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﻻ اﺳﺘﺨﺪام
ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ،ﻓﺎ& َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﻫﻮ اﻟﺬي ﺷﺮع وﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﱠﺪر ،ﻓﻼ
َﻣـﺠﺎل ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد واﻟﺮأي ،ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻧﻘﻮل :ﺳـﻤﻌﻨﺎ وأﻃﻌﻨﺎ ،وﰲ ﻫﺬا ﺗﺮﺑﻴﺔ
ر¸ﻧﻴﱠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮِّﰊ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺎ ﻓﺮض ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ،
وﻳﺮِّﰊ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﻫﻮاﺋﻬﺎ وﺷﻬﻮا§ﺎ اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ أﻣﺮ ﷲ ،وﻳﺮِّﰊ
ﺟﻮارﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺜﺎل أواﻣﺮﻩ .وﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﺣـ ـﻠﻴٌﻢ ،ﻓﻼ ﻳﻌﺎﺟﻞ ¸ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ،
ﻓﻼ ﻳﻐ ـﺘَ ـ ـﱠﺮ ﻋﺎﻗٌﻞ ðﻣﻬﺎﻟﻪ ،وإﻳﺮاُد اﻻﺳـ ـﻢ اﳉﻠﻴﻞ )ﷲ( ﻣﻊ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻹﺿﻤﺎر؛
ﻹدﺧﺎل اﻟﺮوﻋﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻬﺎﺑﺔ) .أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ،ج ١ص (١٥٣

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﱠﻘﺎء
أو ﻷب

ﺧﺘﻢ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺑِـﺤﻜﻢ ﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات
اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب ﰲ اﻵﻳﺔ  ،١٧٦وﻫﻲ اﻵﻳﺔ اﻷﺧﲑة ،وkﺬا ﲣﺘﻢ أﺣﻜﺎم اﳌﲑاث
¸ﻵzت اﻟﺜﻼث ،اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ،وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﲑاث اﻹﺧﻮة
واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب .وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺘﻪ آﻳﺔ اﻟﻜﻼﻟﺔ اﻟﱵ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﻟﺼﻴﻒ)،(٨
ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ
) (٨ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ  .١٧٦وإﳕﺎ ﻟّﻘﺒﺖ ¹ﻳﺔ اﻟﺼﻴﻒ ﻟﻨﺰوﳍﺎ ﰲ اﻟﺼﻴﻒ ،وإﻃﻼق اﻟﻨﱯ َ
ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ
ﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟ ـﺎء ﰲ ﺻـ ـﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠٍﻢ أﱠن ﻋﻤَﺮ ﺑﻦ اﻟـﺨﻄﺎب َﺳﺄَل اﻟﻨ ﱠ
ﱯ َ
َوَﺳﻠَﻢ ﻫﺬا اﻟﻠﻘ َ
ِ
ﺼْﻴ ِ
ﻒ اﻟﱠِﱵ ِﰲ آِﺧِﺮ ُﺳﻮَرِة اﻟﻨَِّﺴﺎِء" .أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ
ﻚ آﻳَﺔُ اﻟ ﱠ
َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻼﻟﺔ ﻓﻘﺎل ‹َ" :ﻋَُﻤُﺮ أَﻻَ ﺗَْﻜﻔﻴ َ
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وﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺪأت اﻵﻳﺔ ﺑﻌﺒﺎرة !ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ" ،وﺗﻮﱃ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﻮاب
اﻟﻔﺘﻮى ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﱠﺰ وﺟﱠﻞ! :ﷲ ﻳﻔﺘﻴﻜﻢ ﰲ اﻟﻜﻼﻟﺔ" ،وﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﻻﱠ ﻷﻣﺮ
ﺻﻌﺐ وﻫﺎم ،وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺰﻟﺖ آﻳﺔ اﻟﺼﻴﻒ ﻟﺘﺸﺮح آﻳﺔ اﻟﺸﺘﺎء ﰲ اﻟﻜﻼﻟﺔ ،وﻗﺪ ﺟﺎء
اﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ.

اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﺳﺘﻔﺘﺎح آﻳﺔ اﻟﻜﻼﻟﺔ cﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
-١اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ ﻗﻞ ﷲ ﻳﻔﺘﻴﻜﻢ".

ﻣﻦ اﳌﻌﻬﻮد ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﱠن اﻵﻳﺔ إذا ﺑﺪأت ﺑـ )ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ( ﺟﺎء
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ؛ ﺑﺒﻴﺎن أﺣﻜﺎم اﳉﻮاب ﻟﻠﺴﺎﺋﻠﲔ،
اﳉﻮاب ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺮﺳﻮل َ
وﻗﺪ وﻗﻊ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة آﻳﺔ) ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،
اﻵzت ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٧ ،٢١٥ ،١٨٩ ،وﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،آﻳﺔ ،٤
وﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ،آﻳﺔ  ،١٨٧وﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ،آﻳﺔ  ،١وﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ،آﻳﺔ ،٨٥
وﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ،آﻳﺔ  ،٨٣وﺳﻮرة ﻃﻪ ،آﻳﺔ  ،١٠٥وﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎت ،آﻳﺔ  (٤٢ﻛﻤﺎ
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻷﻫﻠﺔ ﻗﻞ ﻫﻲ ﻣﻮاﻗﻴﺖ") ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ
 (١٨٩وﻏﲑﻫﺎ.
أﱠﻣﺎ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﻠﻔﻆ) :ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ( ﻓﺠﺎء ﰲ آﻳﺘﲔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻷوﱃ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :وﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ ﰲ اﻟﻨّﺴﺎء ﻗﻞ ﷲ ﻳﻔﺘﻴﻜﻢ ﻓﻴﻬّﻦ" ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ!:ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ ﻗﻞ ﷲ ﻳُﻔﺘﻴﻜﻢ ﰲ اﻟﻜﻼﻟﺔ").ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (١٧٦
واﳌﺘﺪﺑِّﺮ ﻟﻌﺒﺎرﰐ !ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ" و!ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ" ﳚﺪ ﻓﺮوﻗًﺎ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺑﲔ
اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ،ﲢﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﺴﺆال
ﺑﻠﻔﻆ !ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ" ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﻓﻴﻪ إﺷﻜﺎل وﻏﻤﻮض ،ﺣﱴ إﻧﱠﻪ أﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ َرِﺿَﻲ ﷲُ َﻋْﻨـُﻬﻢ ،وأﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ñﻋﻤﺮ َرِﺿَﻲ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ،ﻓﺴﺄل ﻋﻦ
ِ
ﻚ آﻳَﺔُ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ zَ" :ﻋَُﻤُﺮ أَﻻَ ﺗَْﻜﻔﻴ َ
اﻟﻜﻼﻟﺔ ،ﻓﺠﺎء ﺟﻮاب اﻟﻨﱯ َ
ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ :ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ= ،ب )ﻣﲑاث اﻟﻜﻼﻟﺔ( ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ،
دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ١٤٠٠ﻫـ ١٩٨٠ -م ،(١٢٣٦/٣) ،اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ .١٦١٧
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ﺼْﻴ ِ
ﻒ اﻟﱠِﱵ ِﰲ آِﺧِﺮ ُﺳﻮَرِة اﻟﻨَِّﺴﺎِء".
اﻟ ﱠ
واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء :ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺘﻴﺎ أو اﻹﻓﺘﺎء ،أي اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن
ﺟﺪﻳﺪة ¸ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳍﺎ .وﺗﺪﱡل ﰲ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻄﺮي
اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﺪﻳﺪ) .أﺑﻮ زﻫﺮة ،ج  ٤ص .(١٩٩٧
وﰲ ﻫﺬا إﺷﺎرة ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إﱃ ﺿﺮورة اﳌﺴﺎرﻋﺔ إﱃ اﻣﺘﺜﺎل ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ،ﻣﻊ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل أﱠن اﳌﺴﺄﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪة ،وﲢﺘﺎج إﱃ إﺟﺎﺑﺔ،
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪﺋٍﺬ ﻳـﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،وذﻟﻚ ﻷﱠن اﻟـﻤﺴﺘﻔﱵ ،وﻫﻮ ﻫﻨﺎ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻗﺎل" :ﻣﺮﺿ ـﺖ ﻓﺄùﱐ رﺳﻮل ﷲ َ
ﺐ ﻋﻠﱠﻲ ﻣﻦ
َوَﺳﻠﱠَﻢ وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﻌﻮداﱐ ،ﻣﺎﺷﻴﺎن ،ﻓﺄُﻏﻤﻲ ﻋﻠﱠﻲ .ﻓﺘﻮﺿﺄ ،ﰒّ ﺻ ﱠ
و ِ
ﺖ z :رﺳﻮل ﷲ! ﻛﻴﻒ أﻗﻀﻲ ﰲ ﻣﺎﱄ؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﱠد ﻋﻠﱠﻲ ﺷﻴﺌًﺎ.
َُ
ﺿﻮﺋﻪ ،ﻓﺄﻓﻘ ُ
ﺖ ،ﻗﻠ ُ
)(١٠
ﺣﱴ ﻧﺰﻟﺖ آﻳﺔ اﳌﲑاث !:ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ ﻗﻞ ﷲ ﻳُﻔﺘﻴﻜﻢ ﰲ اﻟﻜﻼﻟﺔ".
)(٩

وﰲ اﻵﻳﺔ أﻳﻀﺎ إﺷﺎرة ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إﱃ ﺿﺮورة ﺗﻌﻠﻢ أﺣﻜﺎم ﻣﺎ َِﳚﱡﺪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ
وﻣﺴﺎﺋﻞ ،وأﱠن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻔ ٍ
ﺖ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ ،ﳑﻦ ﻫﻢ َﻋﺎﻟِﻤﻮن
¸ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،وﻻ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ِﻣـﱠﻤﻦ ﻟﻴﺲ أﻫﻼً ﻟﻠﻔﺘﻮى،
وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ¸ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﳌﻔﺘﲔ ،إذ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻻ ﳚﻴﺒﻮا ﻋﻦ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ أو
ﻓﺘﻮى ،إﻻﱠ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ،وﻋﻦ ﻋﻠٍﻢ وﺑﺼﲑٍة ،ﻷﱠن أﻣَﺮ اﻟﻔﺘﻮى أﻣٌﺮ ﺟﻠﻴﻞ ،ﻋﻈﻴﻢ
اﳋﻄﺮ.
وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ ﺑـ !ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ"؛ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﱠﺎس ﳌﲑاث
اﳊﻮاﺷﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ،وﰲ ذﻟﻚ إﺷﺎرة إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ؛
ﺻﻠﱠﻰ
ﺐ اﺳﺘﺤﻀﺎَر ﺻ ـﻮرِة ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﺳـ ـﻮل َ
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﱠ ُ
ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ؛ واﻧﺘﻈﺎِرﻩ اﻟﻮﺣَﻲ اﻟﺬي أﻣﺮﻩ أن ﳜﱪﻫﻢ أﱠن ﺟﻮاب اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ﷲ،
ﻟﻴﺴﻠﻚ اﻟـُﻤْﻔﺘُﻮَن ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻮى ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﺷﺄن اﳌﲑاث وﻏﲑﻩ،

) (٩ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ )= ،(٢٣ب ﻣﲑاث اﻟﻜﻼﻟﺔ ) ،(١٢٣٦/٣) ،(٢ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻗﻢ
.١٦١٧
) (١٠ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ )= ،(٢٣ب ﻣﲑاث اﻟﻜﻼﻟﺔ ) ،(١٢٣٤/٣) ،(٢ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺮﻗﻢ .١٦١٦
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وﻟﺌﻦ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ راﺋﻌﺔ ،ﻓﺈﱠن
اﳉﻮاب ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔً أﻋﻈﻢ ،إذ ﺟﺎء اﳉﻮاب !ﻗﻞ ﷲ ﻳﻔﺘﻴﻜﻢ" وﰲ ذﻟﻚ
ﺻﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ
إﺷﺎرة إﱃ ﺧﻄﻮرة أﻣﺮ اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻤﻮًﻣﺎ ،وﺧﻄﻮر§ﺎ ﺧﺼﻮ ً
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ.
ﺗﻜﱠﻔﻞ ﲜﻮاkﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،وﱂ ﻳﻌﻬﺪ ¸ﳉﻮاب إﱃ رﺳﻮﻟﻪ َ

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات
اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب
ﺑﺪأت آzت اﳌﻮارﻳﺚ ﲟﲑاث اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ أﺻﻮﳍﻢ ،وﺧﺘﻤﺖ ﲟﲑاث اﻹﺧﻮة
ث اﻟﻜﻼﻟﺔ إﳕﺎ
واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،ﻓﻘﺪ ﻋُﻠﻢ أن ﻣﲑا َ
ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻮﻟﺪ ،وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻣﲑاث اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات
ﻷم ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ
اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷب ﻓﻘﻂ.
أوًﻻ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب ﺣﺎل اﻧﻔﺮادﻫﺎ
ذﻛﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﲑاث اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب ﰲ ﻗﻮﻟﻪ! :إن اﻣﺮٌؤ ﻫﻠﻚ
ﺖ ﻓﻠﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﺮك وﻫﻮ ﻳﺮﺛﻬﺎ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ وﻟٌﺪ"
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ وﻟٌﺪ وﻟﻪ أﺧ ٌ
)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ  ،(١٧٦ﻓﻤﲑاث اﻷﺧﺖ اﻟﻨﺼﻒ ،ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮﻟﺪ
واﻟﻮاﻟﺪ ،وﺟﺎء ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻧﻔﻲ وﺟﻮد اﻟﻮﻟﺪ ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻧﻔﻲ وﺟﻮد اﻟﻮاﻟﺪ؛ ﻷﱠن
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮاﻟـ ـ ـﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﻟﻔـ ـﻆ اﻟﻜـ ـﻼﻟﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأت ﺑﻪ اﻵﻳـ ـﺔ ،وﻷﱠن اﻷﻛﺜﺮ
ﰲ اﻹﻧﺴﺎن أن ﳝﻮت ﻋﻦ ﻣﲑاث ﺑﻌﺪ ﻣﻮت واﻟﺪﻳﻪ؛ ﻷﱠن اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﱰﻛﻪ إﱠﻣﺎ أن
ﻳﻜﻮن ورﺛﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وإﱠﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻛﺘﺴﺒﻪ ،وإﻧـﱠﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺴﺐ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻜﻬﻮﻟﺔ ،وﻳﻘﱡﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ) .رﺿﺎ ،اﳌﻨﺎر،
ج ٦ص (٩٠
وﻳﺸﱰط ﻋﺪم وﺟﻮد اﻻﺑﻦ ﺣﱴ ﺗﺮث اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أو ﻷ ٍ
ﻒ؛ ﻷﱠن
ب اﻟﻨﺼ َ
وﺟﻮد اﻻﺑﻦ ﻳـﺤﺠﺒﻬﺎ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﻓﻼ ﺗﺮث ﻣﻌﻪ أﻟﺒﺘﺔ ،وأﱠﻣﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺒﻨﺖ،
ﻓﻼ ﳛﺠﺒﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺮث ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻌﺼﻴﺒًﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﻻ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن
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اﻟﻨﺼﻒ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺼﻒ إذا ﻣﺎت اﳌﻴﺖ ﻋﻦ ﺑﻨﺖ واﺣﺪة وأﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ
واﺣﺪة ،وﻳﻘﱡﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ إذا ﻛﺎن ﰲ اﻟﻮرﺛﺔ أم أو زوﺟﺔ ﻣﺜﻼً.
وﺣﺎﺻﻞ اﻷﻣﺮ أﱠن اﳉﺎﻧﺐ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﻫﺬا اﳌﲑاث واﺿﺢ ﳌﻦ ﻳﺘﺄﻣﻠﻪ ،ﻓﻤﲑاث
اﻷﺧﺖ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث اﳌﺬﻛﺮ ،واﻷﺻﻞ اﻟﻮارث اﳌﺬﻛﺮ ،وﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ رﲪﺔ ¸ﻟﻮرﺛﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺮkﻢ ﻣﻦ اﳌﻴﺖ.
أﱠﻣﺎ إذا ﻣﺎﺗﺖ اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب ﻓﺈن أﺧﺎﻫﺎ ﻳﺮﺛﻬﺎ ﺗﻌﺼﻴﺒًﺎ ،إن ﱂ ﻳﻜﻦ
ﳍﺎ وﻟﺪ ذﻛﺮ وﻻ أﻧﺜﻰ ،وﻻ واﻟﺪ ﳛﺠﺒﻪ ﻋﻦ إرﺛﻬﺎ ،وﻫﺬا اﻷخ إﳕﺎ ﻳﺮث ﻛﻼﻟﺔ،
ﻓﻴﺤﻮز ﲨﻴﻊ اﻟﱰﻛﺔ.

vﻧﻴًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻷﺧﺘﲔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﲔ أو ﻷب ﻓﺄﻛﺜﺮ

إن ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺘﻮﱠﰱ أﺧﺘﺎن ﺷﻘﻴﻘﺘﺎن أو ﻷب ﻓﻠﻬﻤﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن ﳑﱠﺎ ﺗﺮك ،ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ! :ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺘﺎ اﺛﻨﺘﲔ ﻓﻠﻬﻤﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن ﳑّﺎ ﺗﺮك") ،ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ
 (١٧٦ﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻌﺖ أﺧﺘﺎن ﺷﻘﻴﻘﺘﺎن ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻠﻬﻤﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن ،أﻣﺎ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ
أﺧﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ أﺧﺖ ﻷب ،ﻓﺈن اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮث اﻟﻨﺼﻒ ،واﻷﺧﺖ ﻷب
ﻆ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻗﻴﻢ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ:
äﺧﺬ اﻟﺴﺪس ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺜﻠﺜﲔ .وﻳـُْﻠَﺤ ُ

 -١أﱠن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟَـﻢ ﻳﱰك أﻣـ ـﺮ اﻷﺧـ ـﻮات اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت أو ﻷب ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋـ ـﺪدﻫ ـ ـﻦ ﻋﻦ اﻟﻮاﺣ ـ ـﺪة ،إذ ﻳﺮﺛﻦ اﻟﺜﻠﺜﲔ إن ﻛـ ـ ـﱠﻦ اﺛﻨﺘﲔ أو زاد ﻋـ ـﺪدﻫﱠﻦ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺧﻮات ﻟَـﻬﺎ اﻟﺜﻠﺚ إذا ﻛﱠﻦ اﺛﻨﺘﲔ ،أﱠﻣﺎ إذا زاد
ﻋﺪدﻫﻦ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈ‘ﱠﻦ ﻳﺸﱰﻛﻦ ﰲ اﻟﺜﻠﺜﲔ؛ وذﻟﻚ ﻷﱠن اﻷﺧﻮات ﲝﺎﺟﺔ إﱃ
ﻫﺬا اﳌﺎل ،إذ ﻻ واﻟﺪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﱠﻦ وﻻ أخ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﻬﻦ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳊﻜﻤﺔ
اﻟﺮ̧ﱠ ﻧﻴﺔ أن ﻻ ﻳـُﺤﺮﻣﻦ ﻣﻦ اﻟـﻤﲑاث ،واﻟﺼﻠﺔ ¸ﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ أو ﻷب ِäﰐ ﰲ
اﻟـﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻮات ﻷم ،ﻓﻨﺎﺳﺐ أن õﺧﺬن اﻟﺜﻠﺜﲔ وﻳﺸﱰﻛﻦ ﻓﻴﻪ،
ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻦ ﻫﻮ أوﱃ ﻣﻨﻬﱠﻦ ﻛﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻵﻳﺔ.
 -٢أﱠن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﻋﻄﻰ اﻷﺧﻮات ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﺮﻃًﺎ؛ وﰲ ذﻟﻚ إﺷﺎرة
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﲔ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﻮات
ﺷﻘﻴﻘﺎ ٍ
ت أو ُﻛﱠﻦ ﻣﻦ اﻷب ﻓﻘﻂ ،ﻓﺘﺰﻳﺪ اﶈﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
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 -٣أﱠن ﺗﻮرﻳﺚ اﻷﺧﻮات اﻟﺜﻠﺜﲔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻟﻸﺧﻮات ﻣﻨﺰﻟﺔَ اﻟﺒﻨﺎ ِ
ﺼْﻠﺐ ،ﻓﺈﱠن
ت ﻣﻦ اﻟ ﱡ
اﳌﺘﻮﱠﰱ اﻟﺬي ﺗﺮك وراءﻩ ﺑﻨﺎ ٍ
ت دون أﺑﻨﺎء ،ﻓﺈﻧـﱠُﻬﱠﻦ ﻳَْﺸ َِﱰْﻛِﻦ ﰲ اﻟﺜﻠﺜﲔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻷﻣﺮ ﰲ اﻷﺧﻮات ،ﻓﺈذا ﻣﺎت اﻷخ وﺗﺮك أﺧﺘﲔ ﺷﻘﻴﻘﺘﲔ أو أﺧﺘﲔ ﻷب
ﻓﺄﻛﺜﺮ ،ﻓﺈﻧـﱠُﻬﱠﻦ ﻳَْﺸ َِﱰْﻛِﻦ ﰲ اﻟﺜﻠﺜﲔ ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔٌ ﻟﻸﺧﻮات ﰲ
اﳌﲑاث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔَ ﺑﻨﺎ ِ
ت اﳌﺘﻮﱠﰱ ،وﰲ ﻫﺬا ﺗﻨﻮﻳﻪ ﲟﻜﺎﻧﺔ اﻷﺧﺖ ﻣﻦ أﺧﻴﻬﺎ وأﳘﻴﺔ
رﻋﺎﻳﺘﻪ ﳍﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﺗِﻪ.
 -٤ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻮرﻳﺚ اﻷﺧﻮات ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﻮر ﺣﺚ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺣـﻖ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻫﻲ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ¸ﻷﺧـ ـﻮات ﺣﺎَل
ﻀﺎ ،ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ اﻹﻟـﻬﻴﺔ ﺑﺘﻮرﻳﺜﻬﱠﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ إﺷﺎرة إﱃ أﳘﻴﺔ
ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺺ أﻳ ً
رﻋﺎﻳﺘﻬﻦ ﺣـ ـﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﺧـ ـﺎﺻـ ـ ـ ـﺔ ﰲ اﻟﺼ ـ ـﻮرة اﻟﱵ ﺗـﺤـ ـﻜﻴﻬﺎ اﻵﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻟَـﻢ
ﺖ أو
ﻳـَْﺒَﻖ ﳍﱠﻦ واﻟٌﺪ ﻳﺮﻋﺎﻫ ـ ـﱠﻦ ،وﻻ أٌخ ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟـﻤﺘﻮﱠﰱ ،ﻓﻤ ـﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ أﺧ ٌ
ت ﻫﻮ رُﺟﻠُﻬﱠﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻘﺪ ﺻﺎر ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ﳍﱠﻦ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮم
أﺧﻮا ٌ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻦ ،واﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻬﱠﻦ وﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﱠﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﱂ ﺗﺘﺰوج إﺣﺪاﻫﱠﻦ أو
ﺑﻌﻀﻬﻦ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺘﻮرﻳﺚ ﺻـ ـ ـﻮرًة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟِ ِّﱪ -ﻓﻠﻢ ﻳـﺠﻌﻞ ﷲ ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﰲ
ﺗﺮﻛﺔ اﳌﺘﻮﱠﰱ إﻻﱠ ﻟﺬي رﺣﻢ أو ِﺻْﻬﺮ -ﻓﺈن اﻟِ ﱠﱪ ﲟﻦ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﻣﲑاث اﳌﺮء
ِ
ﺼﻠَﺔ ﻟﺬوي اﻷرﺣﺎم ،وأَْوَﻻﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟِ ِّﱪ أوﻟﺌﻚ
ﺷﺮعٌ ،ﻓﻘﺪ أﻣﺮ ﷲ ¸ﻟِ ِّﱪ واﻟ ّ
اﻟﺬﻳﻦ ﻧﱠﻮﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﺼﻴ ٍ
ﺐ ﻣﻦ ﻣﲑاﺛﻪ ﳍﻢ.
vﻟﺜًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب ﺣﺎل
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ
ﺟﺎء ﻧﺼﻴﺐ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب إذا اﺟﺘﻤﻌﻮا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ") .ﺳﻮرة
وﺗﻌﺎﱃ!:وإن ﻛﺎﻧﻮا إﺧﻮًة رﺟﺎًﻻ وﻧﺴﺎًء ﻓﻠﻠّﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣ ّ
اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ  (١٧٦ﰲ ﺧﺘﺎم اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ آzت اﻟـﻤﻮارﻳﺚَ .وَﻣﻦ ﻳﺘﺄﱠﻣْﻞ ﻫﺬا
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﺮﱘ ﳚﺪ ﻓﻴﻪ دروًﺳﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻨﻬﺎ:

 -١أﱠن اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب ﺣﻮاٍش ﻟﻠﻤﻴﺖ ،وﻻ ﻳﺮﺛﻮن إﻻﱠ ﻛﻼﻟﺔ،
أي ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟـ ـﻮد اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻮﻟﺪ ،واﻟﻐ ـ ـﺎﻟﺐ أن ﻳﻜ ـ ـﻮن ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻓﺮوع أو
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أﺻﻮل ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﻔﺮدون ¸ﻟـﻤﲑاث ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ اﻟﻮﻃﻴﺪ ¸ﳌﻴﺖ ،أﱠﻣﺎ اﳊﻮاﺷﻲ
ﻓﺈﻧـﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ إﻻﱠ ﻛﻼﻟﺔ ،ﻓـﺘَﺄَﱠﺧﺮ ِذْﻛُﺮﻫﻢ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮرﺛﺔ
ﻟﺘﺄﱡﺧِﺮﻫﻢ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ.
 -٢أﻓﺎد اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑـ !رﺟﺎًﻻ وﻧﺴﺎًء" أﱠن اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات إﱠﳕﺎ ﻳﺮﺛﻮن ﰲ ﺣﺎل ﻛﱪﻫﻢ
ﰲ اﻟﺴﻦ ﻏﺎﻟﺒًﺎ؛ ﻷﱠن اﳌﺘﻮﱠﰱ اﳌﻮِّرث ﻻ ﳛﻮز اﳌﺎل ﻏﺎﻟﺒًﺎ إﻻﱠ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ،
وﻻ ﻳﻘﻊ ﻫﺬا إﻻﱠ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺬﻛﺮ رﺟًﻼ ،أو اﻷﻧﺜﻰ اﻣﺮأًة ،ﻓﺘﻈﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﱰﺑ ـﻮﻳ ـ ـﺔ ﻣﻦ إﻃﻼق ﻟﻔ ـﻆ )رﺟﺎًﻻ وﻧﺴﺎءً( ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﰲ أﱠن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﲔ
اﻟﻮرﺛﺔ ،وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎﺟﺎ§ﻢ ،وﻋﺪم اﻹﺿﺮار •ﺣٍﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﳌﲑاث أو اﻟﻮﺻﻴﺔ،
ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﻘﻼء اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﻛﻮن أﻫـﻤﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام •ﻣﺮ ﷲ ،وﺧﻄﻮرة
ﳐﺎﻟﻔِﺔ أﻣﺮﻩ ﺟﱠﻞ وﻋﻼ.

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺧﺘﺎم أﺣﻜﺎم اﻟﻜﻼﻟﺔ وﻣﲑاث
اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب
ﲔ ﷲ َ-ﻋﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -أﺣﻜﺎم اﳌﲑاث ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،ﺣﻴﺚ إﻧﱠﻪ ﱂ ﻳﻌﻬﺪ
ﺑّ
¸ﻷﻣﺮ إﱃ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺗﻘﺴ ـ ـﻴﻢ اﻟـﻤﲑاث ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﰲ أول ﺗﻘﺴـ ـﻴﻤﺎت اﻟـﻤﲑاث ﻟﻠﻔﺮوع
ﰒ اﻷﺻﻮل ﻓﺎﻟﺰوﺟﲔ ﰒ ﺟﺎء اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻼﻟﺔ واﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻷم ،ﰒ
اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء وﻷب ،ﰲ آﺧﺮ آﻳﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،ﺣﻴﺚ ُﺧﺘﻤﺖ
اﻟﺴﻮرة kﺎ ،ﻗﺎل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ!:ﻳُﺒِّﲔ ﷲ ﻟﻜﻢ أن ﺗﻀﻠﻮا وﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء
ﻋﻠﻴﻢ") .ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،آﻳﺔ (١٧٦
أوًﻻ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ! :ﻳﺒّﲔ ﷲ ﻟﻜﻢ أن ﺗﻀﻠﻮا" .

ﲔ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﲑاث اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء أو ﻷب ﻋﻨﺪ ﻋﺪم
ﺑﻌﺪ أْن ﺑ ﱠ
وﺟﻮد اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻮﻟﺪ ،ﺑﱠﲔ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻮﱠﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮارﻳﺚ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻠﻮا ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋّﺰ وﺟﻞ! :أن ﺗﻀﻠﻮا" ،أي ﺧﺸﻴﺔ أن ﺗﺬﻫﺒﻮا
ﺐ ﺿﺎﻟﺔ ﻛﺈﳘﺎل اﳌﲑاث ﲨﻠﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﻄﻮا أﺣًﺪا ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﳌﲑاث ،ﻛﻤﺎ
ﻣﺬاﻫ َ
ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮن ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻋﺘﱪوا ﲦﺮة ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج
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ﻣﺸﺎًﻋﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ،وﻣ ـﻨﻌﻮا ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﲑاث ،ﻓﺎﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﺮﻛﺖ ذرﻳﺔ
اﳌﺘﻮﱠﰱ ﺿﻌﺎﻓًﺎ ،إذ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺼﺮ§ﻢ ،ووﻗﻔﺖ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﺈﱠ‘ﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﻀﻼل ðﻋﻄـ ـﺎء اﻟـﻤﻮِّرث اﳊﱠﻖ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗِﺮَﻛﺘِﻪ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎء،
ﻓﺮﺑـﱠﻤﺎ ﺟﺎَر ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﲑاث ﻋﻠﻰ ورﺛﺘﻪ ،ﲝﺮﻣﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ أو زzدة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ ،وﻫﺬا ﻃﺮﻳﻖ إﱃ وﻗﻮع اﻟﺸﺤﻨﺎء واﻟﻌﺪاوة واﻟﺒﻐﻀﺎء ﺑﻴﻨﻬﻢ) .أﺑﻮ زﻫﺮة ،زﻫﺮة
اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ،ج  ٤ص (٢٠٠١
ﻓﻘﻄﻊ ﷲ -ﻋﱠﺰ وﺟﱠﻞ -اﻟﻄﺮﻳَﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﱠﻪ ﻣﻨﺼﻒ ،وأﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ،وﺳﱠﺪ اﳌﻨﺎﻓﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ َﻣﻦ ﻳﱠﺪﻋﻲ أﱠن اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﳍﻴﺔ ،وأﱠن اﻟﻌﺼﺮ اﻵن ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ.
ﻓﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳﻬﺪي ﻟﻠﱵ ﻫﻲ أﻗﻮم ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻹﺻﻼح دﻧﻴﺎﻩ
وأﺧﺮاﻩ ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻠﻤﲑاث ﻣﻦ اﻟﻌﺪل وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮارﺛﲔ
ﺣﺴﺐ ﻗﺮkﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﱠﰱ ،وﻣﺎ ﻳـُﺘَـَﻮﻗﱠُﻊ أن ﻳﻮاﺟﻬﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﺎﺟﺎت،
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺸُﺮ؛ ﻟﻌﺪم إﺣﺎﻃﺘﻬﻢ ﻋﻠًﻤﺎ ¸ﳋﻠﻖ وﻣﺎ ﻳﺼﻠﺤﻬﻢ ،ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ
ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺒﺎرئ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻳﺘﻜﻔﻞ •ﻣﺮ اﳌﲑاث ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻬﺪ ¸ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﱴ
ٍ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ؛ ﺣﱴ ﻻ ﳜﻄﺮ ﺑﺒﺎل أﺣﺪ أﱠن اﻟﺮﺳﻮل َ
ﻟﻠﺮﺳﻮل َ
وﺳﻠﱠﻢ ﻗﱠﺴﻢ اﳌﲑاث ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻩ ،أو ﻣﺮاﻋﺎة ﳌﺼﻠﺤﺔ وار ٍ
ث دون آﺧﺮ ،أو أن ﻫﺬﻩ
ََ َ
ِ
اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻟﻠﻤﲑاث ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔً ﺑﺰﻣﺎن اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ دون ﻏﲑﻩ ،أو ﲟﻜﺎن دون آﺧﺮ،
ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺪﺧﻼً ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻜﻔﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺴﻢ اﳌﻮﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ اﳌﲑاث ﺑﻨﻔﺴﻪ؛ ﺣﱴ ﻻ ﳚﺘﻬﺪ ﳎﺘﻬﺪ ،وﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ¶ﺑﺘًﺎ إﱃ أن ﻳﺮث
ﷲ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
vﻧﻴًﺎ :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :وﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻢ".

ﺧﺘﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ¸ﲰﻪ اﻷﻋﻈﻢ اﻟﺬي ﻳﻮﺣﻲ ¸ﻟَﻌﻈََﻤِﺔ واﳌﻬﺎﺑﺔ ،ﰒﱠ
أﺧﱪ ðﺣﺎﻃﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠًﻤﺎ ،وﰲ ذﻟﻚ ﻗﻴﻢ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴِﻪ
 -١أﱠن ﷲ َ-ﻋ ـﱠﺰ َوَﺟﱠﻞ -ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻵzت اﻟﻜﺮﳝﺔ õﻣ ـﺮ ﻧﺒﻴﻪ َ
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َوَﺳﻠﱠَﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺆال أن ﻳـَﺨﱪ اﻟﺴﺎﺋﻠﲔ ¸ﳉﻮاب ،وﻻ ﻳﺴﻨﺪ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻗﻞ إﺻﻼح ﳍﻢ ﺧﲑ") ،ﺳﻮرة
اﻟﺒﻘـ ـﺮة ،آﻳﺔ  (٢٢٠ﻓﻠﻢ ﻳﺴـ ـﻨﺪ اﻷﻣ ـ ـﺮ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ،أﱠﻣـﺎ ﰲ آﻳﺔ اﻟﻜﻼﻟﺔ و¸ﻗﻲ
آzت اﻟـﻤﲑاث ﻓﻘﺪ ﺗﻮﱃ اﳉﻮاب ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﺧﺘﻢ اﻵﻳﺔ ﺑِـﺠﻤﻠٍﺔ ﻋُْﻤَﺪُ§ﺎ اﲰﻪ
اﻷﻋﻈﻢ !ﷲ" ﺑﻴﺎً ñﻷﳘﻴﺔ أﻣﺮ اﻟـﻤﲑاث ،وäﻛﻴًﺪا وﺗﻮﺛﻴًﻘﺎ ﳊﻜﻤﻪ ،وﺗﺮﺳﻴًﺨﺎ
ﻟﻠﻤﻬﺎﺑﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﳌﻜﻠﻔﲔ ،ﻓﻜﻞ آzت اﳌﲑاث إﱠﻣﺎ اﺑﺘﺪأﻫﺎ ¸ﲰﻪ اﻷﻋﻈﻢ أو
ﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ) .أﺑﻮ زﻫﺮة ،ج  ٤ص .(٢٠٠٢
 -٢ﺧﺘﺎم اﻵﻳﺔ kﺬا اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﱃ أﱠن ﺷﺮع ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﺣﻜﻢ ﺷﺮٍع؛
ﻷﻧﻪ ﺷﺮع َﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﱠﻞ َﺷْﻲٍء ،وﻫﻮ اﻷﻋﻠﻢ ﲟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد ،وﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻔﻪ
وﻳﻌﺼﻴﻪ ،وﻣﻦ ﻳﻄﻴﻊ أﻣﺮﻩ وﻳﺘﻘﻴﻪ) .أﺑﻮ زﻫﺮة ،ج  ٤ص .(٢٠٠١
 -٣ﺧﺘﻢ ﷲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳـﻤﺔ ¸ﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺪﱡل ﻋﻠﻰ أﱠن ﻛﻞ ﺷﻲء ﺷﺮﻋﻪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ وﺑﻴﱠـﻨَﻪ إﳕﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﳌﲑاث اﻟﱵ ﻗﱠﺴَﻤﻬﺎ ﺑﲔ
ﻣﺴﺘﺤِّﻘﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺑِـﻤﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد وﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮﻧﻪ،
وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ وﺿﺎر ﳍﻢ ،ﺣﻴﺚ إﱠن اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜِّﻞ َﺷْﻲٍء ﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ إﻻﱠ ﷲ
ِ
ﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﻌﻠِّﻢ اﻟﻨﱠﺎس أﻣﻮر
ﺗﻌﺎﱃ .وﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ﺗﺮﺑﻮً zأﱠن ﻛﻞ ﻣﻦ أراد أن ﻳُﻨ ّ
دﻳﻨﻬﻢ وﺣﻴﺎ§ﻢ ،ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ وﺑﻴِّﻨَﺔ وﺑﺼﲑة؛ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﲑ
ب اﺗِّﺒﺎعُ ﻃﺮﻳِﻖ اﳍﺪى ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ
أﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺪﻧﻴﺎ إﱃ اﻟﻔﻮﺿﻰ .وﻋﻠﻰ ﻛِّﻞ ُﻣَﺮ ٍّ
اﻷﺟﻴﺎل وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ وﻋﺪم اﺗِّﺒﺎع ﺳﺒﻞ اﻟﻀﻼل؛ ﻟﺘﺼﻞ اﻷﱠﻣﺔُ إﱃ اﳋﲑ واﻟﺴﻌﺎدة
ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،وﻻ ﻳﺆدي ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻼل إﻻﱠ إﱃ اﻟﻀﻴﺎع ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟـﻬﻼك
ﰲ اﻵﺧﺮة.
وﻻ ﳛﺘﺎج ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﺮﰊ ﻃﻮل ﺗﻔﻜﲑ ،ﻓﺎﳊﻞ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻄﺮﻳﻖ واﺿٌﺢ،
ﻓﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻷول ،وﻫﻮ اﻟﻨﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻨ ِّﻮر اﻟﻘﻠﻮب
واﻟﻌﻘﻮل ،وﺑﻪ ﺗﻘﻮى اﻷﻣﺔ وﺗَﻌِﱡﺰ ،وﺑﻐﲑﻩ ﺗﻀﻌﻒ وﺗَ ِّﺬل.
ت اﳌﲑا ِ
وِﻣـﱠﻤﺎ ﻳﺴﱰﻋﻲ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ أﱠن آِ z
ث اﻟﺜﻼﺛﺔَ ُﺧﺘَِﻤﺖ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﺎﻷوﱃ
َ
ﺧﺎﲤﺘﻬﺎ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ! :إﱠن ﷲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴًﻤﺎ ﺣﻜﻴًﻤﺎ" ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﲤﺘﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ:
!وﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻠﻴﻢ" ،وﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ُﺧﺘَِﻤﺖ ﺑﻘﻮﻟﻪ! :وﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻢ"،
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وﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻓﺎﻗﱰﻧﺖ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﺑﺼﻔﺔ
اﳊﻜﻤﺔ ،واﻟﻌﻠﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻧﺬار ¸ﻟﻌﻘﺎب ﳌﻦ ﻳﺘﻌﺪى اﳊﺪود ،واﻟﻌﻘﺎب ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺧﺮ
ﳊﻠﻢ ﷲ ﻋﻦ اÅﺮﻣﲔ ،ﻓﻘﺮن اﻟﻌﻠﻢ ¸ﻟـﺤﻠﻢ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﰒ ﺟﺎء ﺧﺘﺎم اﻵﻳﺔ
اﻷﺧﲑة ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ! :وﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻢ" ،ﻓﻬﻮ اﶈﻴﻂ ﻋﻠًﻤﺎ ِﲟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد
ﻓﺤﻜﻤﻪ ﰲ اﳌﻮارﻳﺚ وﻏﲑﻫﺎ ﻫﻮ اﻷﻧﻔﻊ ﳍﻢ ،وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻢ ﲟﻦ ﻳﻄﻴﻊ وﻣﻦ ﻳﻌﺼﻲ ،وﻷﱠن
ﲤﺎم اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﺸﻤﻮل اﻟﻘﺪرة ،وﻫﺬان اﻟﻮﺻﻔﺎن )اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﺪرة( ،ﳘﺎ اﻟﻠﺬان
kﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ واﻹﳍﻴﺔ واﳉﻼل واﻟﻌﱠﺰة ،وkﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻴًﻌﺎ
ﻟﻸواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ ،ﻣﻨﻘﺎًدا ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ) .اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ج  ٥ص .(٥٣٣
وﰲ ﻫﺬا إﺷﺎرة ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ إﱃ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮع ﷲ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴٌﻢ ﲟﺎ
ﺐ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺛﻮاً¸ ﻟﻠﻤﻄﻴﻊ وﻋﻘﺎً¸ ﻟﻠﻌﺎﺻﻲ ،وﻓﻴﻪ
ﻳﻔﻌﻞ اﳌﻜﻠﻔﻮن ،ﳏﺎﺳ ٌ
ﻀﺎ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﺿﺮورﺗﻪ ﻹﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل ،وأﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم
إﺷﺎرة أﻳ ً
¸ﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺷﺪ اﳌﻜﻠﻔﲔ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻤﻞ،
واﻟﺴﻌﻲ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪرة ،ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻏﺎ§zﻢ ﻣﻦ إﳒﺎز
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻬﻤﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ.

اﳋﺎﲤﺔ

ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ:
 -١ﲢﻤﻞ آcت اﳌﲑاث ﰲ ﻃﻴﱠﺎﺗـِﻬﺎ ﻗﻴًﻤﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،ﳍﺎ آ-رﻫﺎ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮد وا¯ﺘﻤﻊ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﱠن اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻤﻞ
•cت اﳌﲑاث ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﻬﺎ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻳﻘ ِّﻮي أواِﺻَﺮ اﶈﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس
ﲨﻴﻌﻬﻢ ،وﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻤﺎع ،وﻳﻨﻬﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﳋﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ.

 -٢ﺗﻄﺒﻴﻖ آcت اﳌﲑاث ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء ا¯ﺘﻤﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﶈﺒﺔ واﻟﱰاﺑﻂ ،إذ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﺪل اﳌﺒ ِﲏ ﻋﻠﻰ ِﻋْﻠِﻢ ِ
ﷲ
ّ
اﶈﻴِﻂ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ،ﻓﺒﻬﺎ ﻳﻌﱡﻢ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﻨﺘﺸﺮ اﳋﲑات.
 -٣إﱠن اﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ آcت اﳌﲑاث ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻَّ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﳋﺒﲑ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ.
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 -٤إﱠن ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪل ﰲ آzت اﳌﲑاث ﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻠﻜﻞ ذي ﺣﻖ
ﺣﻘﻪ ،وﻗﺪ ﻛﱠﺮم اﻹﺳﻼم اﳌﺮأة ورﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄ‘ﺎ ،ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﺎ ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﰲ اﻟـﻤﲑاث،
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﲑة أو ﻛﺒﲑة ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ وﺟﻮب اﻟﻨﻔﻘﺔ ﳍﺎ.
 -٥راﻋﻰ اﻹﺳﻼم درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،واﺗﺼﺎل اﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارﻳﺚ ﺑﲔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ،ﻷﱠ¹ﻤﺎ أﻗﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت ،وﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط ﺑِـﺤﺐ
ورﻏﺒﺔ؛ ﻷّن ﻣﺂل اﳌﺎل ﻟﻸﻗﺮsء ،ﺣﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺑﺔ.
 -٦إّن ﺗﻄﺒﻴﻖ آcت اﳌﲑاث ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺗﻨِّﻤﻲ روح اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ،وﻣﻦ ﰒﱠ ﺑﲔ ا¯ﺘﻤﻊ ﻛﻠِّﻪ ،ﻓﻴﺪِّﻋﻢ ذﻟﻚ
ﺑﻨﻴﺎن ا¯ﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ ،وﳚﻌﻠﻪ ﻗﻮً cﻣﺘﻤﺎﺳًﻜﺎ.
واﳊﻤﺪ ¿ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ

اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ

إﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ ،اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،دار اﳌﻨﺎر ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
١٤١٠ﻫـ١٩٩٠ -م.
اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف sﻟﺮاﻏﺐ ،اﳌﻔﺮدات ،ﲢﻘﻴﻖ
وﺿﺒﻂ :ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻛﻴﻼﱐ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﲑة،
١٩٦١م.
اﻷﻟﺒﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ ñﺻﺮ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ١٩٨٨ ،م.
اﻷﻧﺼﺎري ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻛﺮ zﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻨﻴﻜﻲ‘ ،ﺎﻳﺔ اﳍﺪاﻳﺔ إﱃ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،دار اﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ،
اﻟﺮzض ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ١٤٢٠ ،ﻫـ١٩٩٩ -م.
اﻟﺒﺨﺎري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﺿﺒﻄﻪ :ﻣﺼﻄﻔﻰ
دﻳﺐ اﻟﺒﻐﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﻋﺠﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٩٨٧ ،م.
اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﳊﺴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵzت
واﻟﺴﻮر ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ١٩٧٨ ،م.
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ﺼﺎر ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﻦ ﲝﻮث ﻣﺆﲤﺮات ﳎﻤﻊ
ﺑﻴ َ
اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﲑوت١٣٩١ ،ﻫـ١٩٧١ -م.

اﳉﺎك ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ¢ ،ﺷﺮاف أ.د .ﻋﺎدل ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻘﺎب .(٢٠٠٥) .اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ آcت اﳌﻮارﻳﺚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/14636

اﳉﺮﺟﺎﱐ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ١٤١٩ ،ﻫـ١٩٩٨ -م.
اﳊﺎﻛﻢ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ،وﺑﺬﻳﻠﻪ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
ﻟﻠﺬﻫﱯ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،رﻗّﻢ
أﺣﺎدﻳﺜﻪ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ¢ ،ﺷﺮاف :ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ.
اﳋﻔﻴﻒ ،ﻋﻠﻲ ،أﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
١٤١٧ﻫـ١٩٩٦ -م.
ﺧﻼّف ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،ﻧﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ،دار اﻷﻧﺼﺎر ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﺪون
ﻃﺒﻌﺔ.
اﻟﺪﻫﻠﻮي ،أﲪﺪ ﺷﺎة وﱄ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﺣﺠﺔ ﷲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ،راﺟﻌﻪ وﻋﻠّﻖ
ﻋﻠﻴﻪ :ﳏﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ُﺳّﻜﺮ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻮم ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
١٤١٣ﻫـ١٩٩٢ -م.
اﻟﺮازي ،ﳏﻤﺪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي" ،اﳌﺸﺘﻬﺮ sﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
اﻟﻐﻴﺐ" ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ.
رّﺣﺎل ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ،وأﺑﻮ اﻟﺒﺼﻞ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻨّﺎﺻﺮ ،اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ اﳌﲑاث ،اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻋّﻤﺎن ،اﻷردن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ١٤٢٦ ،ﻫـ٢٠٠٥ -م.

رﺿﺎ ،ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﳊﻜﻴﻢ ،اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺘﻔﺴﲑ "اﳌﻨﺎر" ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،
ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
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رﺿﻮان ،زﻳﻨﺐ ،اﳌﺮأة ﺑﲔ اﳌﻮروث واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،
٢٠٠٤م.

اﻟﺰﳐﺸﺮي ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﳋﻮارزﻣﻲ ،اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺪون
ﻃﺒﻌﺔ.
ﺳﻠﻄﺎن ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﲑاث اﳌﺮأة وﻗﻀﻴﺔ اﳌﺴﺎواة‘ ،ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
١٩٩٩م.

ﺳﻠﻄﺎن ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻧﻔﻘﺔ اﳌﺮأة وﻗﻀﻴﺔ اﳌﺴﺎواة¹ ،ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
١٩٩٩م.
اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﺷﺮح آcت اﻟﻮﺻﻴﺔ،
ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜّﺮﻣﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
١٤٠٥ﻫـ١٩٨٤ -م.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ وﻓﺮوع ﻓﻘﻪ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﲑة١٣٧٨ ،ﻫـ١٩٥٩ -م.
ﺷﻠﺘﻮت ،ﳏﻤﻮد ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،دار اﻟﺸﺮوق ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة،
١٤٠٣ﻫـ١٩٨٣ -م.
اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،اﳌﻮارﻳﺚ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب
واﻟﺴﻨﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٣٩٩ ،ﻫـ١٩٧٩ -م.
ﺻﺎﱀ ،ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﳏﻤﺪ ،أﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﲑاث ﰲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻮﺿﻌﻲ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﺳﻠﻴﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،دار اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،دار ﺳﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﺪون
ﻃﺒﻌﺔ.
ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد ،أﲪﺪ ،أﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﳌﻮارﻳﺚ ،ﺻﺤّﺤﻪ :ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،ﳏﻤﺪ
ﻫﺎﺷﻢ اﳌﻜﺘﱯ ،دﻣﺸﻖ١٣٩٥ ،ﻫـ١٩٧٥ -م.
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ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،أﺣﻜﺎم اﳌﻮارﻳﺚ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺬاﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ١٤٠٤ ،ﻫـ-
١٩٨٤م.
اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ
اﻟﺒﺠﺎوي ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ١٩٧٢ ،م.
ﻋﻤﺎرة ،ﳏﻤﺪ ،ﻣﲑاث اﻷﻧﺜﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﲑاث اﻟﺬﻛﺮ ،اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﻌﺪ اﳌﺎﺋﺔ،
ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﺳﻼم ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﳌﺸﻜﻜﲔ ،إﺷﺮاف وﺗﻘﺪﱘ:
ﳏﻤﻮد ﲪﺪي زﻗﺰوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ١٤٢٧ ،ﻫـ٢٠٠٦ -م.
اﻟﻌﻤﺮي ،ﺷﺤﺎدة ،اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺒﻴﺎﱐ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﰲ آzت اﳌﻮارﻳﺚ ،أﲝﺎث اﻟﲑﻣﻮك،
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك١٩٩٤ ،م.
اﻟﻔﻮزان ،ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻓﻮزان ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺮﺿﻴﱠﺔ ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﺿﻴﱠﺔ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ،اﻟﺮcض ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ١٤٠٧ ،ﻫـ١٩٨٦ -م.
اﻟﻔﲑوز أsدي ،ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﻜﺘﺐ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﱰاث ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ١٤٠٦ ،ﻫـ-
١٩٨٦م.
اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳌﻘﺮي ،اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ
ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ ،ﺻﺤّﺤﻪ :ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴّﻘﺎ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ،ﻣﺼﺮ ،ﺑﺪون
ﻃﺒﻌﺔ.
اﻟﻘﺎﲰﻲ ،ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ "ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﲰﻲ" ،ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٣٩٨ ،ﻫـ١٩٧٨ -م.
اﻟﻘﺮﻃﱯ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﻧﺼﺎري ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،دار
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ١٣٨٧ ،ﻫـ١٩٦٧ -م.
اﻟﻘّﻔﺎل ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﺎﺷﻲ ،ﻣـﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،
ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
١٤٢٩ﻫـ٢٠٠٨ -م.
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اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﺿﻮء اﻟﻘﺮﺷﻲ
اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﺷﻲ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳊﻮاﺷﻲ :ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،وﺗﺼﺤﻴﺢ :ﳏﻤﺪ اﻟﺼّﺪﻳﻖ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ١٣٨٤ ،ﻫـ١٩٦٥ -م.
اﳌﺎردﻳﲏ ،ﺳﺒﻂ ،اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ،ﲝﺎﺷﻴﺔ اﻟﺒﻘﺮي ،ﺗﻌﻠﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻳﺐ
اﻟﺒﻐﺎ ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ.
ﻣﺴﻠﻢ ،أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﲢﻘﻴﻖ:
ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ١٤٠٠ﻫـ١٩٨٠ -م.
اﳌﺼﺮي ،رﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧﺲ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ واﳌﻮارﻳﺚ ،ﻣﺪﺧﻞ ﲢﻠﻴﻠﻲ ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ١٤١٥ ،ﻫـ١٩٩٤ -م.
اﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺷﻨﻴﻒ ﳏﻤﺪ ،اﻟﺪﻻﻻت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ آcت اﳌﻮارﻳﺚ
ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÚﺎ ،ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى١٤٢٥ ،ﻫـ ٢٠٠٥م.
ﻣﻮﺳﻰ ،ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﱰﻛﺔ واﳌﲑاث ﰲ اﻹﺳﻼم ﻣﻊ ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﲑاث ﻋﻨﺪ
اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد واﻟﺮوﻣﺎن ،ﲝﺚ ﻣﻘﺎرن ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ.
ﳓﻼوي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺸﻜﻼت اﳌﻌﺎﺻﺮة ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٤٠٨ ،ﻫـ١٩٨٨ -م.
اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﺿﺒﻂ وﺗﻌﻠﻴﻖ وﲣﺮﻳﺞ :ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻌﻚ ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،
ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ١٤١٦ ،ﻫـ١٩٩٥ -م.
اﻟﻨﺸﻤﻲ ،ﻋﺠﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ١٤٠٠ ،ﻫـ١٩٨٠ -م.
اﻟﻨﻮوي ،أﺑﻮ زﻛﺮ zﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ:
أﲪﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊّﺪاد ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٤٢٦ ،ﻫـ٢٠٠٥ -م.
اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﻟﻘﻤّﻲ ،ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن
AHKAM - Volume 20, Number 1, 2020

206 - Mohamed Sharei Abouzeid

، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻋﻤﲑاتc زﻛﺮ: ﺿﺒﻄﻪ وﺧّﺮﺟﻪ،ورﻏﺎﺋﺐ اﻟﻔﺮﻗﺎن
.م١٩٩٦ -ﻫـ١٤١٦ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻟﺒﻨﺎن،ﺑﲑوت
 اﳌﲑاث ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ،أﺑﻮ ﳛﲕ
.م٢٠٠٢ -ﻫـ١٤٢٢ ،واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
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